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Qap1tulo I

,

La noveia h1stor1ca en Espana

AnteeedentesJ
Para poder estudlarycomprender la obra 11teraria de
Enr1que Gll y Carrasco es 1mpresclnd1ble un conoc1miento
I
.
, .
previo de 8U epoea tanto historic. como llterarlamente. PaI
ra esto. a su vez, es necesarl0 que veamos algunos anteeeI
_
dentes del movlmlento romant1co en Espana.
I ·
.
Presenta
el
siglo
XIX
caracteres
muy
espeolales,
por
eso
,
es dlflcl1 interpretarlo. Las guerra8 , revoluolones y problemas t limen eausas fundamentales de contlnuidad hlstorlca.
,A prlnoipl0 del slglo, oomo consecuenela de la torpe
polltiea de Gbdoy, favorlto de Carlo8 V, 8e produjo la lnva,
I
I
slon de Espana porlos ejereitos franceses, cuyo proposlto
era oonvertlr a Espana en un estado vasallo de Francla. ba- .
I
.
jo la jefatura de Jose Bonaparte. Carlos VI se ve en la neeesldad de abdloar la corona en su hijoel prlnclpe Fernando.
I
/
qulen a au vez tlene que abandonar el pals, ante 1a lnvasion
france sa. El pueblo espanol frente a estos hechos tlene que
,
lmprovisar
un
regimen
de goblerno y organlzar 1a defensa del
,
pals.
I
I
Durante est. perlodo de guerras. se celebraron oortes
I
naclonales, en la cludad de Cadlz, aprobandose 1a primera
~

1

,

.Const1tucion escrita en y de Espa-na 0 sea la de 1812. En
,
1813 al terminar la guerra 1 ser expulsado Jose Bonaparte
I
Y su ejercito,
Fermando VII regresa & Espana.
inmediataI
mente deroga la Constitucion d. 1812 e impone un gobierno
absolutista, reaccionario y de perseeuciones contra los hombres de ideas liberales. Como eonseeuenela de esto surgen
,
,
rebeliones militares que son suprimidas, pero al fin triunI
fa la del General Rlego en 1830, que obligo al rey a nombrar
un gobierno liberal. Al verse Fernando VII eada dia mas
impotente para expulsar del poder a estos elementos liberales, decide llamar en su auxilio a los monarcas absolutistas de Europa, con esta ayuda consigue restablecer otra vez
,
I
en Espana un regimen despotico que inmediat~mente inieia la
I
perseeucion de los 11berales.
I
I
Este regimen de represion que duro de 1823 a 1833, fue
respetado p~r ciertas mas&s de 1&pob1acion, pero otras que
,
I
habian asimilado las nuevas ideas de la revolueion franeeI
,
sa y que no podi&n to1erar este t1po de gobierno tuvieron
forzosamente que eXilarse.
En 1830 Fernando ~II eontrajo matrimonio con Maria
I
Cristina de Napoles, su euarta esposa, con la que tuvo dos
I
hijas. Nombro heredera & la mayor, 1& prlneesa :Dsabel. Pa
ra asegurar el trono a su hija, tuvo e1 rey que promulgar
I
I
I
la Pragmatiea Sancion, 1ega1izando 1& sueesion femenlna al
trono de Espana. msto lba a ser la causa de nuevas guerras.
A1 morir Fernando VII en 1833, quedaba la reina viuda
Maria Cristina de regente. Por otra parte, el prinCipe
,
don Carlos, hermano de Fernando, invocando la ley, Saliea y
apoyandose en los elementos &bsolutistas, reclamo el dereI
cho al trono. Como conseeueneia,
e1 pais se vio envuelto
,. ,
,en una guerra que se llamo 1. guerra C~rlista y duro seis
/
I
'
anos. El clerigo fiel a la trad1cion de monarquia absoluta
I

~

~

~

2

I

.

apoyo al principe aarl08, mientras los liberales appyavan
,
a Maria Cristina y a la infanta Isabel. Fue esta una gue,
rra muy sangrienta, donde los liberales y oarlistas no sol"
II
10 pelearon en los campos, sino en l~s iglesias y monasterios.
I'
~ermino la guerra por un oonvenio de los generales de
,
ambos ejercitos reopnociendose oomo reina a Isabel II. En
1840 la Regenta, Maria Cristina tuvo que renunoiar a su
cargo, sustituyendola
el Gneral
,
, Espartero, quien debido a
difioultadea polit1oas dimitio en 1841.
, Le suceden otros
varios gobernantes, entre ellos, Gonzalez Bravo de 1843 a
1844 hasta que Isabel rue deolarada reina de Espana.
I'
,
Como hemos visto, el periodo p:pe-rornantico fue de conI'
,
fusion y de amargos oonflictos tantos historicoa como inte,
,
,
leotuales. Asi oomo en 10 politioo la revolucion france,
sa rue la mayorfuente de inspiracion. en cuanto a las
ideas liberales que florecer{an en Espana durante el siglo
,
XIX, en 10 l1terario se volvio al Siglo de Oro, buscando
en el las raicea de la verdadera tradicion
'" espanola, que
"
unida al oontaoto oon el mov1miento romantioo europeo hizo
,
que este aun resplandeo1era mas.
A fines del slglo XVII la influenola francesa habia
sido tan fuerte que toda lallteratura espanola del siglo
,
XViIII se oaraoter1zo por el orden riguroso, la razon, es
,
decir, oua11dades completamente opuestas a la indiosincra.l
c1a espanola, que. ae oaracter1zaba por el exceso de imaginaI
/
oion, fe y entusiasmo. Los prino1p10s nao1onales
.
, del drama fueron reemplazados por los de la tragedia clasica franoesa, que es o1erto, eran extranos al verdadero genio espa,
nol, que despues de haber floreoido
en la , llamada Edad, de
.
Oro, basandose en los princip10s de la fe y la re11gion que,
/
,
dar1a dorm1do como un volcan, en una atmosfera que le era
.

-

..

..

-

:3

completamente host1l. esto es, la caracter1zada por el ya
mencionado r~.clonall!1J'11o.
S1n embargo, e!l necesar10 destacar que en el campo de
/
' notables progresos y que muchos
la erud1c10n
se h1c1eron
I
,
autores, aun en este per10do. s1empre tuv1eron presente a
/
la Espana de la Edad M~d1a, como fuente de 1nspirac10n y coI
/
rno consecuenc1a prepararon el cam1no de la etapa pre-romant1ca.
,
/
El prosa1smo del s1glo XVIII, que 1ns1st1a en temas
I
generales y abstractos era 1ncompat1ble con el l1r1smo, es
I
dec1r con la expres10n personal e 1nd1v1dual del art1sta,
/
'
pero dos factores or1g1nados por la epoca.
har1an
pos1ble
que la l1teratura espanol~ renac1era en 10 que pud1eramos
I
llamar pre-romant1c1smo y prepararan el cam1no a la llamaI
I
da epoca romant1ca.
,
Pr1mero deb1do a la lucha contra la 1mpos1c10n franI
_
cesa en Espana, el esp1r1tu patr10t1co de los espanoles se
I
I
acrecentar1a y se 1ntegrar1a en la lucha; tamb1en el conI
tacto con otros pa1ses deb1do al ex1l10
po11t1co,
h1zo po.
I
s1ble la 1nfluenc1a, entre otros, de los poetas 1ngleses,
que se 1nsp1raban en la naturaleza. Pero no hay que 01v1I
dar, que aunque los poetas espanoles escr1b1eron de acuerdo
con las nuevas tendenc1as que se desarrollaban en otros
I
I
pa1ses, s1empre se produc1r1an poes1as donde se man1festar1a
I
1ntensamente el caracter
espanol.
Por esto la 1nfluenc1a
,.
extranjera quedar1a saturada con el profundo sent1m1ento
nacional espanol, y por ello el romant1c1smo espanol conI
/
t1nuo con algunos temas que florec1eron durante el per1odo
I
I
neoclas1co frances.
,
Hernos v1sto que la cons1derac1on del s1glo XIX requ1ere
el conocim1ento prev10 de los anos f1nales del siglo XVIII
....
en que con tanta r1gurosidad y empeno dom1nan las 1deas
I

-

I

I
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I

fr1as del clas1c1smo frances,
puesa pesar de esto y aunque
,
en c1erto modo el romant1c1smo como mov1m1ento I1terarl0
,
nos hublera ven1do de fuera, en el fond·o obedec1a a algo
I
,
mas trascendente, a la trad1c10n que nos unia d1rectamente
/
con nuestro pasado medieval y por conslguiente con todo el
.
/
/
caudal de elementos
caballerescos
y romanticosde la epoca.
I
Por eso, no seria exa~erado decir que el pr1mer lmpulso del
romantlcismo espanol nos v1no del exterior pero en potenc1a
.
exlstl0 siempre en el alma espanola.
En cuanto a la novela, que es 10 que mas nos interesa
I
en la tesls, es 1mprescindlble remontarnos a sus·antecedentes, 0 sea producciones de los slg10s XVI. Y XVII Y tal vez
entre los mejores ejemplos cltar dos: la de Gines Perez de
Hita, Las guerras clviles de·Gr~nada y La historia del Abencerraje y 1a hermosa Jarlfa atrlbuida a Antonl0 de Villegas~
,
Fueron estas nove1as, casi estrictamente historlcas 0 por
,
10 menos el elemento historico y la trama novelesca desempenan en igualdad de condiciones el papel primordial.
Ahora b1en, estas que pud1eramos cons1derar remotas noI
J
ve1as h1stor1cas no progresaron porque·la histor1a 1b~ a
"
vo1earse a partir de entonces en otros generos
11terarlos,
es declr. a1 romancero y al drama que fueron 108 encargados
de conservar 1a h1storia y transmit1r1a a las s1gu1entes generaclones.
I
Durante e1 11amado per1odo neo-c1as1co del slg10 XVIII,
I
1a nove1a no se va10raba como genero 1ndepend1ente, sino
I
mas b1en como una parte de 1a ep1ca 0 de 1a epopeya, por otr~
,
I
parte, deb1do a1 espi~1tu re1nante entonces, se le1a poco y
las mas de las veces a escond1das, deb1do a la censura que
I
ex1stia, por esto, fueron pocas las obras de verdadero valor
1lterarl0.
cas1 todas eran traduco10nes princlpalmente del
,
frances y las mas de las veces malas. POdrlamos pre gun-

,

-

-
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,

,

/

tarnos ,Y el valor de la censura ,. I. en que cons1stla? t. como
era poslble, que a pesar de esto, entraran tantas obras en
general callf1cadas de medlocres?
Pos1blemente varlos
factores lntervlenen, por ejemplo, .1 estudl0 de las obras
por los censores era generalmente superflclal, cas1 s1empre
"
el objeto de la censura era mas b1en en cuanto a rellglon
o moral, y, por otra parte, el hecho de ser prohlbldas acrecentaba aun mas el deseo de leerlas y poseerlas.
Ahora blen, todo esto al flnal del slglo XVIII favorece la penetraclon de las ldeas del exter10r, esto es del
pensamlento europeo, aunque desde luego, sln orden, s1no mas
I
I
blen en 10 que pudleramos callflcar de forma anarqulca a
I
I
10 cual, contrlbuye tamblen, la exltaclon plltlca del momenI
to, esto es, la revoluclon francesa.
I
El slglo XVIII con su gusto por 10 frances, su prosalsI
I .
mo llrlco y sus contrastes con relac10n al slglo que Ie preI
.
cedl0. se muestra, en 10 que a la novela se reflere, agota/
do y sln recursos. El caudal llterar10 de lmportaclon francesa que el slglo XVIII 1mpuso como norma y concepto, ya
sea en la forma 0 en las ldeas de nuestra llteratura espaI
nola,
se comprueba en una relterada aflcclon
por la lectura de llteraturas extranjeras y esto ocurre no solo a flnes
del slglo XVIII, s1no que se extlende hasta prlnclplos del
XIX.
El romantlclsmol
Alrededor del prlmer tercl0 del slglo XIX fue absorbldo por la guerra de 1ndependenc1a, los destlerros e Insegurldades
del , relnado de Fernando
VII y los problemas poI
_
lltlcos que vlvla el pueblo espanol.
Pero ya casl a meI
dlado del slglo, con el despertar del patrlotlsmo
y la fe,"
I
10 polltlco y 10 llterarl0 van a eolncldlr, a 10 eual con-

,

.
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I

trlbuye pr1ne1palmen~e el trato de los emlgrados polltlcos
I'
co~ los poetas extranjeros.
"
El romanticlsmo lba haclendo prose11tos
p~r toda Euro~
I
I
pa" yala reacclon romantlca-claslca 10 avasalla todo y su
, I
I
tr1unfo es completo. La lnsp1raclon que habla estado eautl,va entre frlos preceptos, se llbera y se lanzaa buscar nuevos rumbos yde mayor amplltud, asltenemos flguras como
Victor Hugo en Francla, lord Byron en Inglaterra, Brentano
en Alemanla y Manzonl en Italla.
,
Ahora veamos las earacter1stlcas bas1cas del romantlelsrnOI desprec10 hacla las reglas y preeeptos del pseudoclaslc1smo, l1bertad artist1ca, preponderanc1a a la 1nsp1raI
I
c10n, adm1rac10n eon crec1ente entus1asmo de todo 10 referente a la ,Kdad Med1a, esped1almente 10 caballeresco y le,
gendarl0., Tendenc1a al sentimentallsmo y a la melancolla,
a veces exagerada, hasta caer en un marcado pesimismo 0 en
I
un tone g~neral de trlsteza. Gran afied-omi. 10 popul~r y
,
aun mas·a 10 regional. Be buscan temas para dramas y poemas en las leyendas y ,tradiciones populares.
Es notable tambien la importancla que la presencla de
la mujer va tomando dentro de la sociedad, en todos los
I
sentidos, 10 cual es palpable a traves de toda la 11teraI
tura. Con la lrrupc10n del romantic1smo, la senslbllldad
de la mujer sale a resurglr,
llegando a ser elemento esen,
clal en la psicologla romantica. Heroina de novelas y leI
yendas, 10 rue tamblen en la vida real, liegando hasta lanzarse ,a la vanguardla del movimlentoy aunque no hubo una
mayoria que rebasase los limites de 10 mediocre, hubo, sin
embargo, f1guras de relleve como 10 fueron Fernan Caballero
..
I
Y Gertrudls Gomez de Avellaneda, y asl, quedaria la mujer
consagrada de una manera, consclente a la nueva corrlente
literarla que la llevarla a dar frutos lnteresantes a 10
,

I

~

7

,

largo de todo el slg10 XIX.
Otro aspecto lmportante en la nueva tendencla llterarla a que nos estamos
reflrlendo es anteponer el sentl,
mlento a la razon. y con 8110 elevar la naturaleza y pro/
~
pugnar una mas d1recta e 1ntima relaclon con ella. Ya aun
antes de llegar al trlunfo del romantlclsmo se puede observar en toda la l1teratura europea una perslstente lnclina/
~
clon hacla 10 sent1mental. tanto en los poelas como en los
I
novellstas. entre estos ultlmos bastenos cltar dos nombres
/
Defoe y Sterne en Inglaterra que sln dude. alguna se liberan
I
del claslc1smo frances, pero aun.mas,
tenemos.a Rousseau
que representa en la propla Francla un paso de avance en
I
relaclon con el claslclsmo al conceder valor e lmportancla
I
a la vlda-anlmlca.
i

Pasemos a referlrnos al tema prlncipal de nuestra tesls;
/'
la novela. Al empezar el slglo XIX nuestro genero novelesco hab{a dejado atrasl la novela de caballerlas, la novela
pastoril y la novela picaresca que hablan s1do muy populatjlile
res. Ahora con el adven1rnlento del romantlclsmo tr1unfala
/
novela y con ella, a su vez la modalldad hlstor1ca, por 10
,
I
que al referlrnos a la novela del per10do romantlco tenemos
r
.
que llamarla~ovela hlstor1ca del romantlc1smo, po~queaaunqqe
como ya hernos v1sto antes, tenga antecedentes remotos, podr!amos, sln embargo, conslderarla como producto genuino del
romant1c1smo y una de sus formas l1terarias mas caracterls,
tlcas y mas extendlda. Y 81 nOB preguntamos. en que cons1ste
I
una novela hlstor1ca?, 81 nombre nos dar!a la respuesta, esto eSI lmaglnaclbn-h1st6rla, 0 sea una accloh lmaginada 0
novelesca, pero ocurrlda en un pasado, en una epoca que realI
I
mente exlstl0. 0 sea que es hlstorlca,
pero encontraremos
,
otros elementos, algunos personajes secundar10s qu~ fueron
/

8

I

I

reales, que ex1st1eron y que los podr1amos encontrar en la
I
h1stor1a, pero tamb1en habra otros 1mag1nar10s y que cas1
s1empre son los protagon1stas de la novela. Resum1endo
I ,
"
tendr1amos
que la un10n de la h1stor1a y la 1maginac10n
I
,
nos dara en pr1nc1p10 la novela h1stor1ca, que desde luego,
I
•
,
se nutr1ra de otros elementos, as1 como se 1nclinara a una
y otra tendenc1a, ya que en Espana,' como en el resto de
I
.I
Europa, .ex1stlan por un lado el esp1r1tu conservador que
encarnaba en los ldeales del cr1st1anismo y que podr1amos
"
calif10ar de monarqu1ca
y trad101ona11sta, y por otro la
,
"
corr1ente que oorrespond1a a un esp1r1tu renovador,
que bus,
caba la l1bertad en todo orden,
1a rebe1d1a en l1teratura
,
y el 11bera11smo en 10 po11t1oo. En Espana las dos corr1en,
.
tes se situan una en el #rupo catalan y 1a otra en e1 castellano y aunque tengan las d1ferenc1ac10nes ya sena1adas
I
en general para una y otra oorr1ente en el mov1m1ento roman,
t1co europeo, en Espana, ambas corrientes tendr1an en c1erto aspecto un denom1nador comun, 0 sea, un1dad de cr1terio
en el sent1r llterar10. tal vez, debldo a la 1nfluenc1a de
factores l1terar10s externos as1mllados por nuestros valoI
,
/
res art1st1oos; a factores de lndole soola1 0 tamblen a una
conc1enola manlf1esta tanto de nuestros valores llterar10s
nac10nales, oomo de los esplr1tuales, que deb1do a las complejas s1tuao10nes polft1oas porque habla atravesado el pais
se hab{an entregado un poco al desoono1erto, hechos que s1n
,/
;'
duda a1guna retardaron el exlto y desenvolv1mlento de la
..1
novela en Espana
en relao1on
oon otros palses de Europa.
Conoretandonos a 1a orono10g1a de nuestra novela hisI
,
.
tor1ea, pud1eramos senalar un pr1mer per10do entre 1827 y
1833, en e1 eua1 eom1enzan las leeturas de a~tores extranjeros, s1gu1endo1e eonseeuentemente las tradueolones de aque·
I

,J

-

I

,

9

;'

.J.las lecturas y mas adelante la 1m1tac10n. Dentro de este
,
per10do se 1noluyeil tamb1en las pr1meras nmrelas espanol:ills
/
que, s1n poder cons1derarse plenaroente romant1cas,
, senalan
ya dos d1ferenc1as.
una tendenc1a hac1a 10 romant1co y c1erA
.
ta d1ferenc1acion de sus modelos extra~nros.
(
. '"
La novela h1storlca fue el pr1mero de lOB d1st1ntos geI
,
nerOB llterarlos que se cultlvaron y desenvolv1eron duranI
/
te el perlodo romant1co.
,
Antes de 18)0 no se hablan escrlto muchas novelas, pero
'"
las que aparecen, cas1 todas tratan de temas hlstoricos,
co
/
'
"
mo ejemplo
tenemosl El decameron. 0 colecc10n de varlos hecho~
,
hlstorlcos, escrlta p~r Vicente Rodr1guez Arellano en el
ano 1805.
No podrlamos segu1r tr'ltando la novela roma~tlca sln
,
referlrnos a Walter Scott, ya que
fUe el que marco'" una In, mas,
'" fue el creador del genero
'"
fuencla mas destacada y aun
~
dentro de la llteratura romantlcaen general. En Espana su
I
exlto fue 1nmenso. Sat1sftzo plenamente el gusto de sus lectores qu~"encontraron en sus novelas, p~r su est1lo, su con·
tenldo y forma el entuslasmo necesarl0 para dlstraer au esP1rltu y ampllar su fantas{a.
'" dlrecta del aut or escoces fue esLa pr1mera lm1tac1on
I
'"
'"
crlta por ~eleaforo
Trueba y Cossl0,que la tltulo,
Gomez
,Arlas, fue publlcada en 1828 y es la prlmera de este genero
/
,que aparece durante el perlodo romantlco. Se encontraba
"
Trueba y Cossl0 en Londres como refug1ado politlco,
huyendo
I
a la persecuc10n de Fernando VII. Tres anos mas tarde, esta
'"
novela fue traduc1da al espanol, mereclendo conslderaclon
I
entre las novelas hlstor1cas
del roma~tlc1smo espRnol.
La
,/
novela trata de la rebellon de los moros despues de la conqu1sta de Granada y t1ene semejanza con Ivanhoe de Walter
~

-

.

-

-

10.,

Scott. Se ha considerado a Trueba y Cossio el padre de la
I
C
novela h1stor1ca
en Espana;
y a Lopez woler
el autor de la
I
primera novela de este genero que aparece en Espa~: 12!
bandos de Castilla (1830). Serefiere al esfuerzo de los
,
nobles aragoneses por destruir el poder que ejerc1a el condestable Alvaro de Luna. La mayor importanc1a de esta
no,
vela radica en la influencia que iba a tener a travea de
toda la novela espanola, que pos1blemente era la que a su
I
vez recibia de Walter Scott a traves de su novela Ivanhoe ,
de la cual es una relevante imltaclon, tanto en las situaI
ciones,I en loa caracteres que presenta,
como en la viveza_
.
/
del dialogo. La inf1uencia que ejerc10 en la nove1a espanoI
la se manifiesta en la forma en que trato todo 10 relacionado con la Edad Media, la naturaleza y cierta tendencia al
I
,
melanco11smo. que seria el inicio de 10 que anos mas tarde
/
se convertiria en una corr1ente prop1a del romantic1smo y
una de lRS caracter1sticas mas dom1nante en Enr1que G1l y
Carrasoo.
A part1r de 1830 Be dan las mejoreB novelas espanolas,
I
per1odo que se ext1ende aproximadamente hasta 1845. Ejemplo de esto 10 tenemos en las s1gu1entes publicaciones: ~
Osman de Lopez Soler, pub11cada en 1823; y en este mismo
ana Patr1oio de la Escosura nos brinda El conde de Candes/
pina que puede cons1derarse como novela plenamente romantica. En 1834 nos encontramos, entre otras, Los expatriados
de Zulema y Gazul de Bayo, El doncel de don Enrique e1 Dol1ente, de Larra y Sancho Saldana de Espronceda. En 1835
,
hal1amos una abundante producc10~ tenemos: N1 rey n1 roque
de Escosura; El golpe en vago de V11lalta y Juanoy Enr1que
de Castilla de Bayo. En 1836 Cortada nos dal El rapto de
dona Almod1d1s_y en 1837 el m1smo autor publica Lorenzo
y Mart~a.z de la Rosa su obra Dona Isabel de Solis. En
~

~
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I

I

1838 Estabanez Calderon nos presenta CristianOB y Moriscos.
I
/
Por ultimo para terminar esta relaclon, en 1844 se publlI
I
ca El senor de Bembibre, cuando ya el genero habia empezado
su decadencia. no obstante, consid.rarse la mejor novela his
I
.
torica del romanticismo espanol.
En este proceso de la novela espanola, observamos que
en estas primeras producciones lanota mas caracteristica
/
.
Y comun entre los dlstlntos escrltores del momento es el
.
/
,.
uso de la documentaclon 0 dato historico, sln alvldar, desI
de luego, las dlferenclas logicas en que cada autor utiliza
sus fuentes y la fidelidad con que las usa. Otro rasgo coI
mun a todos es la influencia de W. Scott, muchas veces comI
binada con el elemento frances, derlvado generalmente de
/
/
Chateaubriand 0 de Dumas, segun la predileccion del auoor
de quien se trate.
,
I
Volviendo a la documentacion historica empleada, algunos como en el caso de Espronceda en Sancho Saldana siguen
mas fielmente la historia. Se nota en este escritor una
marcada preferencia p~r la Historia de' Espana de Mariana.
sin ambargo, Patricl0 de la Escosura en su novela Ni rr, ni
/
/
roque busca su informaclonhistorica en la Historia.de Ga;"
briel Esplnosa. al igual. que en The History of Spain and
Poartugal esorita por Dunham y que anos mas tardefue tradu- ,
.
cida al espanol por Alcala Galiano (1844). Esta obra de
E'scosura, que p~r sus caracteristlcas pertenece al grupo de
, .
las castellanas, surgio en el ana 1835 y reprsenta el momen.;.
_.
to de pleno triunfo en la novela romantica espanola.
El dondel de don Enrique el Do11ente, escrlta alrededor
mas 0 menos de los trabajos de Escosura y Espronceda, representa. sin embargo, un pe1dano mas en el desarrollo de la
I
;
novela historica romantica de nuestra 11teratura, al combl-

-
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~

nar dos sltuaciones historicas y tambien por el tipo decdoI
cumentacion usada. El autor es el primero en darse cuenta.
I
que el dato po11t1co solo, no es suficiente para reconsttu1r
I
una epoca pasada.
Y ahora, veamos El golpe en vago de Garc1a de V111alta
por ser una de las novelas mas conoc1das de todas las pu_'
I
b11cadas en el ana 1835. su base h1stor1ca es una rp~esenMI
'
taclon de los jesu1tas en el s1glo XVIII a los cuales ataca
I
duramente en toda la obra. Le falta documentac10n, pero es
"
1mportante el hecho de que entramos en un nuevo perlodo
de
/
evoluclon de la novela, ya no se va a refer1r a la Edad
Med1a, que hasta entonces hab1a sido la fuente donde se busI
caban los hechos h1stor1cos. Lo mas desafortunadode la
I
novela es el enfasls e 1mportanc1a que se da a 10 horr1ble,
I
en un afan exagerado de hacer uso de todo 10 1mpreslonante.
Se le nota la 1nfluenc1a del escr1tor escoces en algunas
s1tuac10nes y personajes. prlnc1palmente de dos de sus obras
Ivanhoe y Guy Manner1ng.
S1gu1endo el desenvolv1mlento de la novela, no podemos
01v1dar la obra de Mart1nez de la Rosa, Dona Isabel de Solls
que trata de la' conqu1sta de Granada, asunto muy espanol y
/
I
para el cual trato de documentarse ut1l1zando La Cron1ca de
" y cast1go de
los Reyer Cato11cos e H1stor1a de la rebe110n
los moros de Marmol. En la novela hay muy poco estud10
,
ps1colog1co de los personajes, que no t1enen profundldad y
por esto encontramos una d1ferenc1a notable con las otras
novelas que hemos 1do menc1onando. En esta la h1stor1a 10
a~orbe todo, prec1samente en esto estr1ba el fallo de la
novela espanola, en no lograr mantener un equil1bri0 entre
10 h1st6r1co y 10 art1~t1co 0 novelesco.
" hecho Fran&i
El descubr1m1ento de Walter Scott 10 hab1a
"
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91a ant~s que Espana y la fuerza con que se 1mpuso su 11teratura en aquel pa1s fUe extrord1nar1a, por eso fue la
.
/
prensa francesa la que pr1mero se aprovecho de sus novelas.
Los pr1meros que trQtaron de 1ncorporarlo a las letras
I
/
espanolas fueron los em1grados polit1cos que se hallaban
I
en Londres. En 1825 se pub11caron Ivanhoe y El Ta11sman
ambas traduc1das por Mora. Pero no es hasta 1830, cuando
..
realmente comlenzan las pub11caclones de Walter Scott en
Madr1d. Bac1a 1833, a pesar de la censura, sus obras eran
conoo1das
por todos.
Para los romantlcos, el autor escoces
.
,
era el que habla levantado y elevado la novela, slgulendole
I
Fen1more Cooper,·cuyas obras tamblen eran ya muy conoc1das
,
y hablan sldo 1ntroduc1das desde el ano 1822. Presenta
Cooper caracter{st1cas especlales, por ejemplo, es pract1camente el que ln1cta la novela de aventuras, 10 cual contrl,
buyo a que tuvlera muchos part1darios o
A part1r de 1834, es que comienza a desarrollarse 10
/
que pudiera llamarse novela histor1ca espanola, esto es, por
ser cult1vada con un sentldo verdaderamente espanol y con
/
formas prop1as, aunque por la tecn1ca s1empre se tengan presente los modelos
de W. Scott. No se puede
,
, negar, sin embargo. que aunen las
.
,novelas menos mer1tor1as. el sello .del
autor y la preocup.~10n por la patr1a,son mot1vos suf1c1entes para que se lea pueda otorgar c1erta orig1nalidad.
Hemos vlsto que son multiples y comple Jos los elemen';'
toa que 1ntegran la novela h1storica, pero algunos resul-.
tan mas lnteresantes y hasta dist"tntos por la forma en~lque
van a ser tratados. Por ejemplo. el sent1m1ento de la natuI
raleza ex1st10 s1empre y fte ut111zado por los art1stas de
I
.
,
/
epocas anter10res, pero ahora la act1tud del romant1co sera
/
.
otra." La naturaleza le va a serv1r d.e recreaclon en su mun~

~

I
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-do esp1r1tual. respondera" a su 1mpulso 1nterno, ya no se
,
I
ut1l1zara meramente como car~cter descr1pt1vo y por esto
.llega a ser uno de 'los elementos mas bellos de la novela
I
h1stor1ca.

Cap{tulo II
Enrique Gil y Carrasco

,

,

Nacio en Villafranca del Bierzo, provincia de Leon, el
,
15 de julio de 1815. Fue el primogenito del matrimonio formado por Juan Gil y Manuela Carrasco. Su padre fue administrador del marquesado de Villafranca. Vivio' en esta ciudad
hasta tener aproximadamente siete anos.
En 182) pasa au padre a ocupar un puesto en la oficina
de renta de Ponferrada, trasladandose toda la familia a dicho lugar. Transcurre en esta ciudad la segundad parte de
su infancia y es aqui, donde cursa cuatro anoa en el colegio
de los padres Agostinoa..
Estudia Latin, Gram:tica, Geografia e Historia formando asi, la base de una cultura en la
/
que anos mas tarde desmotraria su solidez.
En 1828 va hacia el mon~sterio Benedictino de Vega de
Espinareda, donde solo permanece un curso. Son importantes
/
estos anoa de su Vida, porque el fondo 4e su formacion
como
escr1tor, esta em 1ps paisajes del Sil, el lago de Carucedo,
el valle del B1erzo, en f1n, todo el paisaje de su amada
/
.
Ponferrada, que en au juventud aer1a tema central de cas! toI
~
da au produccion literar1a. En 1828 continuo sus estudios en
el Seminarl0 de Astorga, que era la instltuc10n educ~tiva mas
/
,importante de aquella region. Aqui solo curso dos anos y los
hizo como becado.l
En el otono de 1839 pasa a la Un1versidad de Vallado11d,

-
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"
donde comienza la carrera de Leyes, en una epoca,
en que por
I
"
cuest10nes po11ticas
las univers1dades se maten1an
cerradas
,
y Bolo concurrianlos estudiantes a rea11zar examenes, aunque se cree que reciblan clases en los domici110s de los pro,
fesores. En el ano 1833 dio su primer viaje a Madrid que
I
,
debio ser por poco t1empo. La unica referencia a este viaje,
la obtenemos del prop10 autor en un comentario que hizo sobre una obra titulada Sketches in Spa1n escrita por el capitan Cook de la Marina Real Inglesa. 2
Lo importante es que su viaje c01ncide con un momento
en que la vida madr11ena se transforma, en que f1naliza
, el
reinado de Fernando VII, y regresan los ,em1grados politicos
abriendose el camino al triunfo del romantlcismo en Espan a.
I
De 1834 a 1835 curso el cuarto ana de la carrera,pero
.,
debldo a la falta de recursos economicos no la siguio. Per
~
.
manecio mas de un ana en Ponferrada, junto a au fam111a. Del
,
esta epoca hay dos hechos importantes, aunque no 10 suf1c1entemente claros, que son a) problemas en sufam111a, tal vez
I
/ '
de indole pollt1~a~ que trajeron sobre ellos persecuclones
,
y consecuentemente graves problemas economlcos y b) laapar1I
'
cion
de su primer y posiblemente un1co
amor. De ambos problemas sabemos por 01 mlsmo autor. En su obra en prosa,
Anochecer en San Anton10 de la Flor1da) hace referenc1a a las
'" a la ru1
persecuc10nes sufr1das por su padre, que 10 llevaron
na durante la guerra Carlista en 1834, y tres anos mas tarde
" en esta obra a unos amores
a su muerte. Se refiere tamb1en
" hasta pensar en el suicidio •. ~
desgrac1ados
que 10 llevar1an
/
au aspecto fisico,- ,el mismo nos 10 da, ouando dice: It Ajuzgar por su fisonomia, oualquiera Ie hub1era 1maginado nativo
de ptros o11mas menos oar1nosos que el apaoible y templado
-de Espana ........ rubia su caballera, azules sus apagados

-

~
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I

Lleg~

a Madrld en Beptlembre de 1836, cuando solo contaba 21 arlos de edad, preclsamente en los arios de la"llamaI
I
rada romantlca~ Permanece aqul ocho anos. Contlnua sus estudios de leyes en la Universidad de Madrld termlnandoloB
en 1839. Estos anos en Madrld son de gran importancla en 1a
vlda espanola, y especialmente en el movimlento romfntlco
como escuela. Son anos en qe Burger., en Madr1d un gran entus1asmo 11terar10y en que la prensa alcanza mas alta cat egoI
rla con el Semanar10 Plntoresco Espanol- como ejemplo- entre otros.
Al pr1nc1pio, G,ll y Carrasco aparece 19onor~do algum
tiempo, pero luego logra .brirse camino por eu amlstad con
Espronceda. Comienza a frecuentar el mundo literarl0 y con
ello a hacer amistades y a mezclarse con los mejores y mas
populares escrltores del momento. A'pesar de esto, es necesar10 destacar su recatada lnt1mldad, su vlda mas bien tran/
qul1a y solitarla llena de melancolla. Concurre a las reunlomes del Parnaslllo y del Llceo. Fue mlembro del Ateneo.
En 1837, al morlr su padre en Ponferrada, se hace cargo de su famllla formada por eu madre, un hermano y tree ,her
Manas. Durante su estancla en Madrid surge una amistad 1ntima entre Gil y Espronceda que fue de gran beneficio para
,
aquel. Preclsamente fue Espronceda qulen leyo en el Liceo,
J
la poesla de G1l tltulada La gota de rocio y esto, de p~r s1
cons1tu1a un honor por ser aquel el po{ta favorlto de la
I
lnstitucion. A partlr de entoncee su actlvldad 11ceista es
constante, aunque slempre evltando aparecer en prlmera fl1a,
,
,
debldo eeguramente a eu natura1eza tlmlda. Asi continua con
nuevas aportaclones 11terarlas que son unas veces leldas y
otras publlcadas en la prensa.
Le abren sus columnae El Espanol y Hl Correo Naclonal.
~

1.£

~

~

donde escribe comentarios y c~itica literaria. Tambien llega a colaborar en la revista madrilena El Semanario Pinto"
resco, que era la mejor de este tipo que se publicaba enton,-"
ces en Madrid, dirigida por Don Ramon de Mesonero y Romanos.
Avanzado el ana 1839 comienza a sentlrse mal de salud,
"
4 que anos
- mas tarde se transforcon una dolencia gastrica
~
~
/
maria 0 resultaria tuberculosis pulmonar. Regresa a PonfeI
rrada, con el propos ito de reponerse yaqui vuelve a recorrer los paisajes de su infancia, pero con etra mentalidad,
la del escritor que ve riqueza de tema para sus obras.
,
Una vez restablec1do regresa a Madrid. Ya por esta epo" Gil y Carrasco una personalidad per10d1st1ca que
ca pose1a
,
le proporc10naba rec~rs9s ecpnp~~cps mas que suf1c1entes y
al mismo tiempo reconoc1miento literar10.
Se contaban entre sus amigos 7 co~pane~&s, ademas de
Espronceda, a Zorrilla, RIvas, Larra, Pastor Diaz, Ferrer
del Rio, Antonio Flores, Augusto del Cueto, Fernando de la
' ;
./
Vera, asi como, Jose Maria Ulloa a quien le dedico su poema
La gota de rocl0.
J
Es logico que estas relaciones influyeran algo en la
formaclon de SUB gustos literarioa, pero sin duda alguna, se
observa en sus producclones la influencia de los escritores
del S-lg10 de Oro ,<1que fueron a au vez, los que mas contribuyeron al desenvolvimiento lite~rio de este periodo
" y entre los cuales citaremos a Lope, Cervantes, Calderon y Tirso
de Molina. Hay que destacar tambien la influencia de algu,
"nos escritores del periodo neo-clas1co, como Melende~, Moratin y Quintana.
En cuanto a la influencla externa, el mismo Gil y Carras
co nos demuestra que estaba bien documentado respecto a otras
literaturas como la francesa y la inglesa~ ArloS mas tarde,

-
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.,

,como veremos mas adelante, tendria la oportunidad de apren" y por 10 tanto tener un mejor conocim±ento de esder aleman
ta literatura.
El 28 de noviembre de 1840 se le nom bra ayudante segundo del nuevo director de la Biblioteca NacionaC Por 10
que. hasta el momento heroos visto,. pudieramos decir que si
Gil y Carrasco no ha logrado su triundo, esta muy proximo
/
~
a ello, t1ene solvencia economica, reputacion literaria y
hasta hab1a conseguido introducirse en las nominas del Estado, hechcb muy importante en aquell08t1empos. Precisa~
~
mente el prop10 Gll y Carrasco publico una critica de la co'"
media Indulgencla para todos de Manuel Gorostiza, y en parra
fo que celebra la obra dice" la funclon igual y muy linda;
la concurrencia brillante y distlnguida y todos. salieron mas
contentos y sat1sfechos que si a cada uno nos hubieran dado un destino, cosa que, segun decia el malogrado Figaro,
era el mayor alegr6n que se pod{a disfrutar en Espa-na: 6
~
En el ana 1841 colabora en El Pensam1ento y tambien en
El Iris. Realiza un nuevo y breve viaje a Ponferrada por
no sentirse b1en de salud, y cuando de nuevo regresa a Ma/
drid ha de sufrir una pena muy honda que le €ecto profun,
damente: la muerte de Espronceda, el amigo que le ayudo, esI
timulo" y logro romper su t1midez
asi como influir en sus ide. s
ideas.
I
Logra bacia 1843 una secc10n f1ja: La rev1sta de la qu
qulncena, en el period1co El Laber1nto, de Anton10 Flores,
en la que orienta hRc1a la actividad teatral.. En esta rev1sta pub11ca su comentar10 sobre la obra del capitan Cook,
as1 como las impres10nes de sus v1ajes por Francia.
En abr1l de 1844 aparece pub11cado en este per10d1co
la noticia de su part1da a Alemanla con el cargo de Secreta/
r10 de Legac1on. cargos que realmente era una mis10n dlplo-

,

~

~
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mQtica. Este nombrQmiento 10 obtuvo p~r gestiones de su
/
am1go Luis Gbnzalez BrQvo, que habia s1do a su vez elegldo
mlnlstro del goblerno de Isabel II.
Inmedlatamente comienzQ Gil y Carr;:1.sco a preparQrse PQra su nuevo CQrgo, p~r 10 CUQ1, dejo" todas BUS colaborac10,nes literarias, su cargo en la BlbllotecaNaciona1 y dedlco
cas1 todo su t1erupo al estudio del aleman y de todo 10 que
estuvlera relacionado con su empresa.
Inlcia su viaje visitando primero Valenclay Barcelona
donclo se preocupa p~r el desenvolv1miento de las industr1as
"
de la seda y el algodon,
para asi poder despues comparararlas
con las de Francia. donde se estaba celebrando una gran expo, industrial. Todo esto le servir1a
" despues para en
sicion
definit1va poder apreciar mejor el estado 1ndustrlal de Alemania.
Informes sobre BU yiaje los iba dando en los relatos de
su Diarl0 de viaje 7donde slgue dando detalles de su 1tlnerario que incluye cludades como Belglca. Holanda y flnalmente Berlin adonde llega el 24 de septlembre de 1844.
Apenas llega a este pais, conoce al Baron de Humboldt,
,
cuya amistad le resulto de gran provecho, siendo este qulen
le introdujo en las mas altas esferas sociales. pliticas y
eonomicas de Berlln. Llego a tener amistad con las princesas
de Prus1a, con el Dr. Zinheisen, redactor de la Gaceta Universal de Prus1a, de cuya amlstad, el mismo Enrique Gll y
Carrasco decla que podia serle de "utilidad grandlsima::
Tambien fUe amigo suyo el venezolano Mateo BallenIl1a que
era embajador de su pais en Alemania.
I
A pesar de su caracter reservado, le fue facl1 ganarse
las mejores amistades, por sus cualidades personales y p~r
su grata presencia. Tenia interes espec1al en llevar a cabo la mision que se le hab1a encomendado y para 10 cual era
"

I'
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prev10 estar blen relaclonado en los prlnc1pales clrculos
del pals.
As1 fue transcurrlendo au vlda en Ber11n, 10 mas satlsfactorlamente pos1ble. Era rec1bldo y agasajado en flestas
,
y salones. Su m1slon parec1a lr adelantando, pues ya en perlodlcos de Berlln, se trataba de las oportunldades y ven;
tajas que habrla de traer la reanudaclon de relaclones entre
I
ambos palses. El perlodlco,El Castellano se habia eco de
esto. 8
En febrerp-de 1844, el edltor Mellado publlca su novela El senor de Bemblbre, obra que estudlaremos en capltulo
aparte. Parejo a sus exltos progreaaba au enfermedad, a1 extremo que en dlclembre de 1845, nuestro escrltor se encontraba en su lecho, bastante grave, enfermo de tlsls pulmonar,
segun aflrmaba su medlco el Dr. Welzel en oarta a Joaquin
del Plna,9 que era junto con Jose.de Ublstondo, dos de los
buenos amlgos espanoles con qulenes contab~ Enrlque Gl1 y
Carrasco en Berllno
En enero de 1846 e1 goblerno espanol de~1do a gestlones
reallzadas por Gl1 y Carrasoo concede la G~an Cruz de Carlos
I~! al baron de Humboldt y eate aoude a su casa a reclblr tal
honor. de au amigo, ya morlbundo. El 21 de febrero empooraba, dejando de exlstlr al dla slgulente, un domlngo 22 de fefrero de 1846.
_f
La prensa espanola demoro en publlcar la notlcla de su
muerte, tal vez por 10 que tardaban en llegar las notlclas.
Aparece en El Espanol, una nota que dlce "El joven poeta
D. Enrique Gll ha fallecldo en Berlln, donde estaba comlsionado por nuestro gobierno. Esta notlcia nos ha causado el
mas vivo sentimlento a cuantos hablamos tenldo ocasion de
apreclar las relevantes dotes que ado rna ban a tan llustre
jovenn~O
Fue enterrado en el cement.rio catollco de Santa Eduvi22
~

~

/

/

.gis, donde junto a una cruz se leia la inacripcion siguiente "A Don Enrique Gil y Carrasco fallecido en Berlin el 22
de febrero de 1846, au amigo Jose Urbistondo". D1ez anos
mas tarde el poeta Eulogio Florent1no Sanz vis1taba su tumba y lamentando el abandono y ar1dez de la sepultura d1r1a:
: Mas sola ah1 ••• , sin flores ••• , sin verdura
b~jo su cruz de hlerro se levanta 11
de un hlspano oantor la sepultura:
Su labor poetlca
De acuerdo con los distlntos generos que cult1vo, podriamos considerarlo poeta, novelista y periodista, y dentro de este ultimo aspecto se destaca prlnclpalmente por au
labor crltlca y sus trabajos de caracter costumbrista.
Senalar las caracterlsticas mas preclsas y determlnantes en la obra de nuestro autor, serla facl1, buscandolas
preclsamente en su propla personalldad, esto es: au melancollsmo, su sentlmentalismo y el subjetlvismo que lmpregnan
toda su obra literaria. Ahora bien, la melancolia y el subjetlvlsmo nos parecen proplas del movlmiento romantico y por
10 tanto de gran parte de los autores de dicha epoca, y
efectivamente 10 eran, pero en Gl1 y Carrasco estos sentl~l(jY
mlentos eran lnnatos y nunca debido a la lnfluencia del momento romantico que Ie toco vlvir. Gl1 era melancolico por
naturaleza y ese Bubjetivismo tan suyo, es 10 qe Ie da mas
valor como autorque a otros contemporaneos suyos.
Dentro de la lirlca del romanticismo 10 que ha perdurado, hasta llegar a culmlnar en la poesia pura de Juan R•.
Jimenez es el subjetivismo, peroeso sl, el sincero que encontramos en Gl1 y Carrasco prlmero y mas tardde en Rosalia
de Castro y GUstavo Adolfo Becquer.
Menendez y Pelayo 10 ha clasiflcado entre los poetas
de la eacuela septentrional que comprende reglones como Can-

23

;

.tabrla, Asturlas, Gallcla y Leon y cuyas caracterlstlcas
son lQS mlsmas que hemos senalado en Gl1 y Carrasco. Reflrlendose a esta escuela, nos dlce Menendez y PelQyo~''' •••
ama el ocaso del sol mas que la aurora, ama la noahe y la
luna. ese sol de los trlstes; secomplaoe en los valles
escondldos y preflere, entre las flores, las que pasan mas
lnvlslble y esoondldas entre las otras, tal como la vlQ~ei'12

tao

I

Casl
todos los crltloos han colncldldo en senalar la
,
melancolia como rasgo esenclal en Gil. Asl, Plneyro: " ••
• ,Ies el mas tlerno~ el mas
slnceramente afllgldo
y melan_
/
collco de los poetas espanoles de un perlodo en que la trlsteza. real 0 flnglda, fue rasgo comun •••• "l~
Lomba y Pedraj~ tamblen nos dlce: II La musa de Gll es
I
la melancolla, y su actltud mas constante es el recoglmlento con que pretende descender al fondo de su alma a gozar de las dellolas escondldas, lnefables, de aquellas,,14
En general casl toda su obra se caracterlza por un fondo de tristeza donde los aspectos agradables de la vlda, 0
sea el amor, la ·juventud y la eperanza son 11uslones mientras que la realidad es 10 contrario. 0 sea el dolor y la

.

desilu~ion.
/

En cuanto a los temas que prefirio. el primer lugar
10 ooupa la naturaleza, que muchas veces parece ser la protagonista de la obra. Otras veoes, ap~rece
unida 0 rela,
cionada con el pasado 0 con la religion, pero siempre sirviendole como medio de expresion de sus sentlmlentos mas
/
intimos.
Como casi todos los oontemporaneos suyos, trato otros
asuntos 0 sea el amor, la libertad y la rellgion pero siempre dio preferenoia a la naturaleza y al pasado o
F
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I

I

Escrib10 tre1nta y dos poemas l1ricos. de los cuales el
pr1mero en pub11carse fue La gota de rocio en diciembre de
I
;
1837. En 1873 se recop1laron sus poemas y se publicaron
con el titulo de Poesias l1ricas. 15 En 1954 la Btblloteca
de Autores Espanoles publica: Obras completas de D. Enrique
Gil y Carrasco. 16
,
,
Veamos algunos de sus poemas, donde su inspiracion princ1pal ha s1do la naturaleza, aun cuando aparezca comb1nada
con otros motivos. En La gota de rocio el poeta considera
a esta como una expresion pura de la naturaleza, que le des" y tr1stezal
p1erta c1erta compasion
/
Eres lagrima perd1da,
Que mujer
Olvidada y abatida
Vertio' ayer?
Eres alma de algun nino
Que mur10',
Y que el materno carino
Demando? ••••• l~
En La N1ebla esta aparece a Gil como la amiga que le
oculta las amargas realidades de la v1da y le s1rve de consuelo en su dolor:
Y aun te adoro, parda n1ebla
Porque ex1tas en m1 pecho
Memor1as de bellos dias
y,pur1simos recuerdos;
Porque hay fa,ses invisi bles
En el vapor de tu seno,
/
Y porque en t1 siempre h,g,lle
&landp solaz a m1 duelo.l~
Otro de sus poemas 1nsp1rado en el m1smo tema es el titulado La nube blanca, donde el mov1m1ento de las nubes nos
/
I
sug1ere la v1sion de nuevas t1erras y la busqueda de 10 1nf1n1tol
I

Es pa11da ,y so11t~r1a
La melanco11ca nube;

25

;

No cual pasion temeraria,
Sino cual tierna
plegaria
I
A la azul boveda sube

.........................

Oh: yo quisiera saber
El enigma que tu encierras;
Muriera por conocer
Esas encantadoras tierras
Que te miraron nacer
En la ribera del Ganges
Me figuro yo tu cuna •••• 19
El cautivo, en este poema, la unica realidad es el suII'
frimiento y esta verdad Ie impedira disfrutar las bellezas
de la naturaleza:
Mas que importa al cultivo engalanada
La noche ver de estrellas,
8i no puede en su carcel Qlvidada
Decirles sus querellas? 20
~..L
La V10leta ,considerada su mejor poesia lirica.~ doni
de el autor nos muestra el autentico romantioismo que lle.
,
vaba dentro, que acorde con su personalidad tenia que ser
dulce, suave y nunca exaltado 0 impresionante, como era el
..
caso de otros autores del mismo periodo. En este poema como en otro titulado Elruisenor y la rosa cornprobamos au
arnor por las flores. La violeta, donde Gil y Carrasco se
identifica con la flor, buscando en ella refugio a su dolor, simboliza au tristeza asi como su soledad.
Porque eres melancolica y perdida
Y era perdido y lU'gubre mi amor;
Y en ti mir~el emblema de mi vida
Y mi destino, solit~r1a flor. 21
Lomba y Pedraja nos dice: .. El dulce vate habla escogi
do a la violeta por ttemblema de su vida y su destino". Se...
,
ve que no sin misterio. Paso modesta y silenciosamente.
f
{'
como ella , por el mundo. Dejo tambien en pos de sus pasos
I
I
22
fragancia suave de poesia apacible y melancolica 1f
I

26

/

Para casl todos los escr1tores del romant1c1smo, la na~
turaleza no es mas que un marco que slrve de fondo ~. sus escr1tos. pero nunca t1ene la 1mportanc1a que le da G1l y Carrasco. Para aquellos es algo secundar10 ya veces 1nd1fe~;::r: l,
rente; para este 10 es todo.
S1gu1endole en 1mportanc1a a la naturaleza y muy unlda
,
I
a esta busca tamb1en au 1nsp1rac1on en el pasado. Fue este.
tema de la mayor!a de los autores de la escuela rom~nt1ca.
ocupando un lugar 1mportant1s1mo dentrodel prop10 mov1m1ento. G1l y Carrasco ama la naturaleza y evocala Edad ~ed1a.
i
I
Utll1za el pasado dandole 1mportanc1a al elemento h1stor1co
pero sln olvldar el elemento subjet1vo, es declr, su modo de
,
pensar 0 mejor aun, SUS sent1m1entos. que s1empre estaran
,
presentes en su obra.· En ella h1storla 1ra unlda a algo
personal.
Veamos Un recuerdo de los Templar10s donde se ref1ere
a la orden de los Templarlos, que con su nobleza representan
I
'
la fe y el honor de aquella edad. El poeta tamb1en nos presenta su enlace personal a la obra, cuando se ref1ere al
Blerzo y al cast1llo de Ponferrada. lugares que b1en cono,
cla desde su lnfancla. establec1endo un lazo entre 10 persor
nal y 10 hlstor1co:
Yo v,l en ro1 1nfanc1a descollar al v1ento
De un c~st1llo feudal la altlva torre,
Y med1te sentado a su clm1ento
S-obre 1a edad que tan 11 v1ana corre •••

.

................... .. .......... . .. ... .

No parece s1no que con vosotros
Todo e1 honor y lealtad llev~ste1s.
No parece s1no que con nosotros
23
Todo el oprob10 y van1da.d de jaste is.
Sim1lar al anterior p~r cuanto trata la naturaleza y
el pasado es su poema El S1l, que fue compuesto en julio de
1838. En el asoc1a 10 breve de la existencia con 1a glorl~
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.

/

ficacion de loe Templarios, quienes simbolizan el p~sado.
T1ene semejanza con Un recuerdo de Arlanza escr1to por Zorrilla a princ1pios de 1838. En ambos un rl0 y un cast1llo
pero en este ~ltimo las ru1nas del castillo de Munon nunca
pudleron despertar sentimientos tan profundos y s1nceros
como el rl0 Sll y Ponferrada lograron hacer en Gll y Carras
co. Es posible que el poema de Zorrilla suglrlera tema a
Gll, los dos evocan rulnas feudales que 1nvltan a la mediI
taclon, pero hablan marcadas diferencias entre los dos auto
res y estas se reflejar{an en la obra. El liriemo exlge
intimidad, egocentrlsmo. Zorrilla es poco intenso y subjetlvo. Gil y Carrasco como ya hemos visto era todo subjetlvismo. Veamoslo en El Sill
J
Viste despues en la vecina altura
Flotar a~ viento e} pabellon templarl0
Y su alcazar de gotioa estructura
Retratarse en tu espejo solitario
~

.

~

.Esasaguas
...........que
....llevaron
.................

Con mi nlnez mi ventura,
'-En donde, rio, pararon?
lQulzas las abSlndonaron 24
En el mar de la amargura?
En cuanto a sus poemas de tema patr~!l>t4:.ccb, siguio la
pauta trazada p~r Espronceda y se lnsplra en los hechoa
i
i
hlstorlcos de su epoca. Hay sln embargo, una excepclon en
au poema APolonl~ donde lamenta la perdlda de la lndepenI
dencla de esta nacion y donde a lntervalos nos muestra su
i
lndignacion y aboga p~r una nueva libertad para Polonia •
.I
Esta oomposlclon fue leida en el Lioeo por Ventura de la
Vega, quien entre otras cosas dijo: n • • • la oomposicion esta llena de fuego y de entuslasmo, de una verdadera senslbllidad y oon imagenes vivas y orlginales ..... 25
Tamblen de tema patriotloo, pero referente a asuntos
naolonales, una de las mas slgnlfloatlvas es El dos de Mayo
,

I

•

~.
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en la cual rtnde homenaje a los que c.-.yeron en esa fecha del
ano 1808 pele~ndo contra el 1mper1allsmo frances. Acusa a
~
/
Napoleon de traldor y condena al ejerclto frances por sus
atroc1dades. Race referencla a la batalla de Ballen despertandose en el un sentlrnlento de orgullo por la patrla:
Tu, que sonabas trlunfos y qu1meras.
Por qui cubre el rubor tu alt1va slen?
Donde esta~los canones y ba?deras
Que at7onaron los campos de Ba1len?
Llego tu hora: el espanol cora j~....
26
Se desperto/del sueno en que yac1a •.••.
Otros dos poemas del mlsmo tema de la patr1a son: ~
la memor1a del conde Alan~e y A la memor1a del general To,
rrlj6s. En este ultlmo nos muestra su comp~slon por dlcho
general que fUe ,ej~cutado despues de ser tra1c10nado por el
gobernador de Malaga, cuando escond1do en la c1udad se preparaba para la guerra. Sobre el mlsmo asunto escrlbe Espron
ceda;: A la muerte de Torr1jos y sus companeros , pero la
..
dlferenc1a de temperamento de los dos autores se vera en la
obra de uno y otro. En el poema de Espronceda la 1ndlgna/
I
Cion esta latente, en G11 y Carrasco, por el contrario, se
/
r1nde tr1buto al general cantandole las glorlas de su acc10n
I
Veamoslo:
Arrod1llado, con los o,iQ)5 f1jos,
~~Esa tumba sagrada adorar1a
Y la g1gante sombra de Torr1jq)5
2
Entre el sol del OC",80 buscar1a ••. 7
.
En Paz y porvenlr, conf1a en la grandeza
y glor1a de
,
Espana que bajQ la paz y la llbertad po11tica floreceran
2,11
aun mas, que en t1empos pasados:
Un porvenlr mas hermoso
QUy tus glor1as que pasaron
Mas br1llant~ y lumlnoso
Que tu pendon generosy.
28
Que los mares acataron ••••
~

29

I

En cuanto ~l tema rellgloso su contrlbuclon al romantlclsmo espanol no fue mucha. NOf encontramos en sus poemas
/
la duda, tan frecuente en otros autores d~ su epoca. Observ:..mosen ellos, una nota trlste y a veces peslmlsta pero
,
,
slempre con reslgnada melancoll:l.. Veamo.B como en su poema
El clsne busca consuelo en la unlversalldad de la.muerte y
esperanza en la lnmortalldad:
Pobre clsne, tan puro y reluclente!
La desesperaclon no es para tl;
Sl la huesa te llama trlstemente,
,
Piensa que el hombre al cabo para alIi.
Mlrala como un puerto de esperanza,
Do lOB peligros cesan y ~l afan •.
Como tierra de paz y blenandanza,
Sembrada de jazmines y arrayan. 29
otro eje~plo es su poema ya menclonado Un recuerdo de
los Templarlos, donde se revela BU peslmismo en la humanl,
. " el regreso a la
dad y en el mundo, dando como unlca
soluclon
/
,
Edad Medla que nos dara la fe que heroos perdldo. Y asi nos
dice:
Y falta vuestra lnocencia
Y pundonor, y creencla
Y rellg10sa piedad,

..no...hay
....estrella
. . . . .. . .. . . . . ...
en sus mares
~

Y

Nl esper:..nza en sus cantares,
Porque el mundo que Ie engana
En su corazon ero pan:"'30
El espejo del sentlr.
" trato' poco y sin import:..ncia fue
Otro tema que tamblen
el amor. Por 10 que hemos visto de su vlda, parece que nunI
I
ca encontro 0 slntio verdadero amor. Sln embargo, en un ar,
ticulo perlodlstlco titulado Anochecer en San Antonio de la
Florida y que se ha conslderado autobiogr~ficot~se refiere
,
a una joven n •••• de OjOB negros, de frente melancollca y de
I
sonrlsa angelical"
30

En Fragmentos. noe da su ideal de mUjer. bastante dist1nto a al de la mayorla de lOB poetae de entonces- y de
,
ahora tambien- asi como de la realidad. Veamoslo:
Que tu flgura tan 1nfausto dia
Esta mezclada, blanca y celestial
Eaplendlda de luz y de alegria,
Aerea. vaporosa y virg1nal.32
Estos elementos se ven aun mas acentuadoB en Un ensueno
donde su aueno de amor se conv1erte en un BUenO de muerte.
Tal vez su actitud hac1a el amor estuviera determlnada por
el presentimiento de que mor1ria
" joven. En su poema La Violeta nos 10 deja ver:
Ven mi tumba a adornar. triste violeta
Y embalsama su oscura soledad;
Se de au pobre ceaped la aureola
Con tu vaga y poet1ca beldad.
Quiz' al pasar la v1rgen de los valles
Enamorada y r1ca en juventud,
Por las umbrosas y desiertas calles
Do yace escondido m1 ataud, 33.
Solo en uno de sus poemas de amor: En el album de una
senorit~. olv1da esa tristeza que le caracter1za y nos deja
entrever clerto optimismo, como cuando dlce:
/
Sl; yo te cantare porque tu frente
Refleja su esperanza en mls canciones,
Y vuelven en tropel resplandeciente
Al alma las perdidas ilusiones. 34
En general 10 que da irlginalidad a sus poemas es la
nota tr1ste, casi siempre presente. Con la muerte de su
I'
amigo Espronceda. parece terminar su carrera poet1ca. Su
I
,
ultimo poema fUe su elegia A la muerte de Espronceda. donde
" de au
con sincero y vlbrante tono lamenta la desaparlcion
amigo. La amistad entre Espronceda y Gil fue de gran provecho para este. En su obra Bosguejo de un vlaje por una provinc1a del interior. se refiere a su amigo y dice " ••• amigo
,
cuya imagen querida jamas se apartara" de nuestro coarazon"

.

31

Posiblemente el
Ie

y gratitud que

~fecto

senti~

haci~

su

~migo

ese tono vibrante que y~ hemos senalado en su
y que ~ continuRcion veremos:

inspir~ron

elegi~

Adios, adios! l~ ~ngelica morada
De par en par sus puert~s rutil~ntes
Te ofrece, sombra amad~;
Ve ~ goz~r extasiad~
La gloria lnmacul~da
De Calderon, de Lope y de Cervantes 35
Utillzo todas las formas y voc~bularios proplos del romantlclsmo. Entre las prlmer~s incluye cu~rtetos, quintlllas
sextin~s, octavlllas, Silvas, romances y sonetos.
La que
mas empleo fuel el cuarteto, que exceptu~ndo tres poemas: Un

...

ensueno, A la muerte de Espronceda y La mariposa ~parece en
todos los otros. Su habilidad radica princlpalmente en us~r
varlas form~s metrlcas en un poema.(pollmetrla) Solo ocho
de sus poemas estan escritos utlllzando una sol~ forma metrlca, que casl slempre es el cuarteto, con IRS excepclones
de: En el album de una senor~, escrlta en qulntlll~ y La mujer y la nlna, en sextina.
En cuanto al vocabul.;:l,rl0 sigulendo I'll moda romantlca,
encontr~mos
~lgun

frecuente uso de ~djetivos y nombres busc~ndo
efectlsmo en est~ ~cumulaclon de palabras, otras veces

se vale de

v~rlos ~d~etlvos

es necesario 108
oc~slones

c~mbi~

para escribir un verso, y cuando

de posicion buscando el ritroo.

repite la palabra iniclal de una llnea, en

En

v~rlas.

Veamoslo en Paz y porvenir:
~,

TU,la

l~ querld~ del clelo
mimad~ del sol,

........... . ... . . .. ...... .

6

Tu, l~ que envulves
tu suelo 3
.

En los ejemplos slguientes podemos
slon de adjetlvos que
q ulera de sus poemas.

emple~t

observ~r

la profuM-

10 cual es frecuenten en cualEn A'OBlanca:

.Tan...pura
........y.. .lozana,
............fresca
.......y..hermosa
.......
t~n

32

Galana,en tu talle, gal~na en tu andar.
Tus humedos ojos rasgados y claros 37 .

........... ...... ................
~

En E'l r10 811:
Gant1l y v1stosa 1nfancia
Delicado y puro sueno,
.
Flor que un ca11z
de fraganc1a
"
Ufana con tu eleganc1a,
Viertes en v8lle risueno; 38
I

• \...:i

............... . .........
I

Uso tamb1en y con mucha frecuenc1a numerosas figuras de
1 ' 1
dice ion. Posiblemente la que mas uso fue la 81necdoque 0
sea el tropo que consiste en alterar el significado de la pa
labra, ya sea extendiendola 0 restr1ngiendola. para designar el todo porIa parte 0 viceversa. La ut111za en sus di':'
I
versas formas, p~r e jemplo "pupila avara" , Ilcorazon al ti votl
" pensador" en los que una parte del cuerpo .reempla~cor~zQn
za al indiv1duo.
Veamos el empleo de la Meton1m1a: "ancla altanera",
,/
"languida palmera", "catarata audaz", en esto hay person1I
, . . ,
ficacion de objetos. Tambien hay gran profusion de epitetos: "noche sepu1Lara;lJ~'~.l"fat1dica nube". "noche tenebrosa".
En cualquiera de sus poesias podriamos encontrar numerosos
I
ejemplos de las diversas figuras de d1ccion, que uso.
En la mayor!a de sus versos predominan los conceptos
abstractos. Otras veces combina 10 concreto y 10 abstracto,
p~r ejemplo, en El Cisne, este simbo11za la 1nocencia.
ToI
da su poesia nos da la idea de algo etereo, esta impregnada
" hacia 10 1ndefinible. Algunas veces, Ie
de una evocacion
falta claridad en sus conceptos, 10 que indudablemente se de
be a esa vaguedad que Ie caracteriza, as! como a la var1eI
dad metrica que uti11za, p~r 10 que muchas veces buscando
;1 r1tmo altera frases llevandonos a cierta oscuridad en la

hit~rpr~tac16n.
33

La Prosa:

Al referlrnos a su obra en prosa, vamos a separarla en
,
I
,
tres partes: l)Artlculos de crltlca 11terarla,2) Artlculos
de costumbres y vlajes y 3) La novela.
I
,
Artloulos de crltlca 11terarla:
I
Escrlbl0 38 artlculos de crltlca 11terarla, referentes
prlnclpalmente al teatro. El prlmero fue publlcado en octubre de 1838 en el Correo Naclonal y se reflere al drama en
clnco actos: Arnor venga agravlos, escrlto por Espronceda en
~
" /
colaboraclon oon Eugenl0 Moreno Lopez. Su crltlca, a esta
.
,
obra refleja una act1tud de slmpatia. Cont1nuo escrblendo
en este per1odlco hasta agosto de 1839. Tamblen durante es1 / _
ta fecha colaboro en el Semlnarl0 Plntoresco Espanol. En1841
I
10 encontramos como biografo en El Pensamlento. Y de 1843
"
a 1844 es edltor dramatlco
delEl Laberinto.
"
Al revlsar BUS trabajos de crltlca
teatral, lndudable.
"
mente que se nos presenta como verdadero romantlco,
pero sln
romper con el pasado, mas blen querlendo mantener una continUldad cultural o Creia que la 11teratura debia abarcar todo
10 que fuera arte literarl0 y nunca considerarse producto de
una escuela literarla o
En sus artlculos expone sus oplnlones con flrmeza pero
I
siempre mostrandose cortes y medltando sobre 10 ~e escribe.
No debemos olvldar que casl todos estos trabajos fueron hechos basandose en la representacion de las obras y muchas veces se trataba de temas que Ie eran lnd1ferentes.
I
/
En "La galerla dramat1ca" hace una recop11aclon del moI
v1rnlento dramat1co y celebra la idea de reviv1r el teatro espanol, por 10 que da Ilas grac1as a los senores Hartzenbusch
_
Y Duran por la ed1clon de obras del teatro espRnol del siglo
de oro 0 sea: Teatro ant1guo espanol. Se reflere en su prime~ trabajo al teatro de Tlrso de Mollna. 39
I

;'

34

En "La revista teatral" nos instruye sobre la tragedia
durante el siglo XVIII, reconociendo sus defectos y alab~n
Mor~tin

dos en cierto la obra de algunos autores como

del

que nos dice:
"Este ingenio lleno de laborasidad y talento,"
gr~n

creador de caracteres, consumado

pint~r

de costumbres, y aun consumado hbillsta, lle~o
I
vo a su apogeo la escuela de las formas entre
I

nosotros. y le dio toda la popularidad de que

~H ritie~tf8 intender es susceptible; pero falto d_e travesura en sus intenciones, escaso de
/
~
enredo dramatico, y poco energico en la pintu,I

ra de las pasiones y vaivienes del corazon, tampoco pudo volver al teatro espa-nol la influencl~
justa y merecida que, en Espana y fuera de ella
I

alca.nzo en tiempos mas prosperos"

40

Para demostrar el contraste, nos presenta tres obras
~

I

del perlodo romanticol el Don

Alv~ro

del duque de Rivas ..

Dona Mencia del senor Hartzebusch y la comedia Cada cual son
.I

razon de Zorrilla..

Autique consldera a estas obras de las

mejores, nos hace ver los aspectos en que difieren del antiguo teatro espanol.

Por ejemplo, en el casode Don Alva-

ro, dice: ..... nos parece hljo de una filosofia desconsoladora y esc~~tica y de consiguiente poco social y progresiva y que en los medios y en el desenlance se nos antoja un
tanto sujeto a.las exigencias de la escuela entonces domiAlgo 10 alejan estas cualidades del

nante.

car~cter

gene-

ral de nuestro teatro; pero en to do 10 demas pertenece

p~r

entero a nuestra grandiosaescuela. y apenas puede darse
,I

,

cohesion mas intima que la que relna entre sus
y los personajes de la sociedad espanola" 41

35

personaj~ss

I

,

Lo 1mp~rtante de su cr1t1ca .estriba en que Ie d~ credito y reconoce su s1gn1f1caci6n en la 11teratura, al decirnos II EI pr1mero ••••••• de la moderna escuela que arrosI
tro v1ctor1osamente en nuestras tablas el escand810 de un
I
.
clsma 11ter~r10 y todas sus consecuenc1a.s ...... Su cr1t1ca
a la obra fue producto del estud10 y de la lectura de otroB
cr1t1cos 11ter~r1os. Esto ocurre cuando af1rma 10 ~e ya
antes hab1a d1cho Eugen10 de Ochoa, en su ensayo Don Angel
/
de Saavedra que la obra t1ene semejanza de concepoion con
Nuestra Senora de Paris de Victor Hugo. 42
,

I

._

En la critica a Dona Mencia, rep1te la teoria de Chateaubr1and' s Le Genie du Christianisme;. es dec~r:: que el
/
drama es una expres10n de sentim1entos personales, mot1vados
p~r la fl rel1g10sa. Se nota en sus crit1cas 11terarias
la 1nfluencia de Chateaubr1and. mientras en su poes!a la infuencia de Lamartine es mayor.
/
En cuanto a la comed1a Cada cual conI su razon, G1l_
adm1ra It su fac111dad prod1g1osa de vers1f1car" pero senala que no cont1ene "pensamlentoto.pltal que. forme su fondo"y
Ie de la deb1da importanc1a" 43
,
. I"
.
Escr1bio tamblen cr1t1cas sobre algunas comed1as y meI
ladramas traducidos del frances. Posiblemente una de las
mas va110sas es la que hlzo al drama en siete cuadros y en
versos, t1tulado EI conde Ju11an, orig1nal de Miguel Agustin
I
Pr1nc1pe.(1839). En el parrafo siguiente nos deja ver su
1dea sobre el as1llnto del c1tado drama: .. Dejamos asentado
que en nuestro concepto el pensamlento cap1tal del drama no
corresponde a sus bellezas, porque, en efecto, la idea de
~
contradecir la cron1ca que h1zo extender Alfonso el Sabio
sobre la pretend1da entrega de la Espa~ a los sarracenos
p~r el conde Julian, con el testimonio del cronista arabe

. Albuca01n, no es mas que una conjetura muy fundada 0, s1
se qulere. un 1ncontestable test1monio de un hecho poco
I
generoso en sl y de escasa aplicaclon moral. Aun suponlendo c1erta la tralc1o'n del conde Ju11an, en n:a.da se menoscababa ni podian menoscabarse el lustre de la nRcldn espaI

nola con la felonla v11 de uno de sus hlj.os; antes b1en.
la protesta solemne de Pelayo en los campos mlsmos de Jerez rat1f1cada y sellada mas

adel~nte

con la sangre mora

en los angostos valles de Covadonga, era respuesta eloI

cuentls1ma a toda 1mputac10n con que qu1s1esen oscurecer

.
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propios 0 extranos
el claro nombre espanol"
Otras de sus cr1tlcas es au trabajo sobre Luis Vlves,
donde hace un breve ana11s1s de sus obras. as1 como un reI

sumen de su fl10sof1a. reflr1endose a su educaclon, y a
I
sus 1deas. Race tamblen una cornparaclon de Vlves y de Rousseau conslderando a cada uno representatlvo de

la~ad

que

Ie toco'vivlr. reconoclendo que: "La socledad de V1ves. mo,

I

r1gerada y esple1tua11sta, n1 apagaba n1 torc1a los 1nstlntos generosos del alma; la de Rousseau coxromplda y mate-

,

rla11sta. vlclaba el entend1m1ento y corromp1ael corazon

~5i

Cons1dera grande a Vlves y aunque Ie crltlca en cuanto a su aact1tud con la mujer y el arnor del cual da un juiclo" •••• exces1vamente severo y desabrido ..... 10 justlf1I

ca d1c1endo que no essu culpa sino de la epoca en que Ie
I

toco vlvlr.
Son lnteresantes sus art1culoscr{tlcos sobre 11tera~
tur~

extranjera que nos presenta con Cuentos de Hoffman
I

(1839) cuya traducclon fue hecha por Cayetano Cortes. Re,
conoce G11 y Carrasco 10 dlflcl1 del tema que vaa tratar
debldo al poco conoc1mlento que t1ene de la 11teratura alemana por 10 que plde lndulgencla a sus lectores.

Dlscre-

pa de la op1n16n de WalterSc~tt respecto al asunto y 10
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expllca dlciendo que su punta de vista es dlstlnto que el
del autor escoces y nos dlce que del mlsmo modo que la 11teratura es reflejo de ls. socledad y la epoca, la poesla
10 e~ del sentimlento y pensamlento del lndividuo. Dice
que en Hoffman estan de acuerdo el pensamiento y la expreI
slon, y que debldo a esto puede atrlbulrsele la cualldad
mas importante a sus cuentos y fantaslas, esto es: ls. verdad. Estima que los cuentos del autor aleman Bon productos
,
de su epoca y no esta de acuerdo con Walter Scott que al
/
juzgarlos los califlva de vagos, fantasticos y ajenos a
la verdad.
,.
En 1840 publica otro articulo sobre el escrlto de Eu•
genio A. Vail. 12e la li teratura y de los li ter8tos d'e los
Estados Unidos de America, donde dlce que el valor princi!'ta
pal del libro esta en que constituye una excelente obra
blbliograflca. Despues se refiere a algunos escritores
americanos especialmente a Prescott y Washington Irving.Les
/
I
reconoce mer1tos pero segun el todavia estan muy distantes
de los historiadores europeos. En cuanto a las escenas y
aventuras de la vida maritima considera a Fenimore Cooper
,
el "inventor y padre de este genero" p~r su originalidad y
colorido.
Posiblemente los mas importantes de sus articulos de
I
,
critlca, 11terarla son los que dedloo a los grandes
poetas
,
de la epoca, Espronceda, Zorr111a y don Angel Saavedra, .dU~l
que de Rivas. Estas cr!tlcas mostraban su interes en la
poesia y a la vez demostraban 10 faml11arlzado que estaba
,
con la tendencla 11rlca del momento.
I
Empezando con la crltlca a las Poeslas de Zorrll1a,
Gl1 y Carrasoo senala la falta de madurez en el primer to
/
~
mo. Enouentra su poesla sonora y facl1 pero su inspiraclon
~
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.no

/

es 19ual s1empre.

Le n1ega unidad, pero advierte que el

-

genero descript1v.o va ln1ciandose con extraordinario v1gor.
~

Ve en Zorrl11a al poeta naclonal de Espana, porque encontro
I

.

,

su 1nsp1rac10n en las aldeas de au patr1a. por su af1clon
I

I

a 10 medieval y tal vez por au escenografia, donde cas1
s1empre predominaban ru1nas, cast1110s y claustros.
Un ana despues, en ju110 de 1841, aparece en el Semanar10 P1nt~resco Espanol au cr{t1ca sobre las Poeslas de
don

I
Jo~e

Espronceda.

Cree que el pes1m1smo que se nota en

muchas de sus compos1c10nes es consecuenc1a de la

/

~poca:"S1

/

la 11teratura ha de ser el reflejo y expres10n de su s1g10.
I

para corresponder a au mls10n, forzoso es que la nuestra

re~

trate las penas. los temores, las esperanzas y d1sgustos qu
que sin cesa. nos trabajan.
r1amos,,46

De otro modo no 10 comprende-

/

~ce

una cr1tlca detallada del H1mno al Sol recono-

,

~

c1endole mer1tos en su vers1f1cac10n. y sus 1magenes, pero
advlrt1endo que le falta sent1m1ento, 0 por 10 menos, que
I

el corazon y la fantasla deb1an 1r a la par.
Al refer1rse a las canciones de Espronceda, d1ce que
)

I

pertenecen a un genero de poes1a tlplvamente popular, cuyo
I

in1cador fue Beranger " •••• nad1e negara al poeta ••••• la
glor1a de haber levantado y ennoblec1do •••• este linaje
.

de poesla".

Segun

~il

.

/

y Carrasco el mer1to mayor de este

I

.

nuevo genero, esta en poder llevar la poesia a las zonas

,

mas hum11des de la poblacion.

-

Senala la 1nfluenc1a de Be-

ranger y de Byron cuando nos dice: " El verdugo , El reo de
~

de muerte pertenecen a la escuela marga, sardonica y desconsoladora de Byron y son h1jas de aquella escena do11ente
y solltarla, que menospreciaba los consuelos, y se cebaba
en su prop10s dolores". Y sobre

B~

canto del cosaco

ddie~'A.

" del mismo aQunto ha tratado Beranger con igual objeto,
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I

y tendencia, y para gloria de nuestro autor y nues
it·
tra, debemos decir que ha sobrepujado a tan isigne
poeta,
,
I
I
no solo en 10 aspero y oscuro de las tintas, sino tambien
en el estro y fuerza de la verdad" 47
Es indudable que debidoa su amistad con Espronceda 10
I
,
. conocio bien y posiblemente comprendio su poesia mejor que
J
/
otros crit1cos de su epoca. Desde luego, hay siempre que
tener en ouent~ el punta de Vista del cr!tico. Samuels en
su obra4~os explica esto al comparar el trabajo crlt1co de
Gil y el de Lista, respecto a Espronceda. Lista que fUe su
maestro y guia en el colegl0 de San Marcos en Madrid, cuan.do se refiere al Pelayo poema epico, 10 alaba
, por su esplri
tu heroico y por ajustarse al gusto neo-clasico; G~l y Carrasco, al contrario, 10 1nterpreta romant1camente.
~
~
Creemos que efectivamente, ambos cr1ticos t1enen razon,
I
~
por existir elementos clasioos y romanticos a la vez. El
I
/
tema y la tecnica son claslcos, pero hay otras caracter1st1
cas puramente romanticas como: la importancia que se da al
paisaje, el uso ex~gerado de adjetivos y exclamaclones y
el afan del autor de destacar su yo.
,
/
VellOmos ahora su cr1tica a los Romances Historicos de
don Angel Saavedra, duqwe de Rivas. Fue pub11cado en El
Pensam1ento en el ana 1841. Considera Gil la importancia
del romance en el mov1miento romantico, ya que estos representan un aspecto nacional y popular dentro de la literatura espanola. Sus juicios sobre la poesia del duque de Riva
I
estan basados en la observacion personal. En El ~oro exposito, le senala defectos en la acoioh, as1 como en los ca.car~cter

~

racteres que estima no estan b1en def1nidos. Cree que tieI
ne influencia del poeta escoces: " Si algun modelo tuvo el
Qutor delante, tal vez. fue a buscarlo entre las preciosas
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,

obras que Walter Scott llama nove1as poeticas; pues en la
1iteratura patria.n1nguno de los asuntos tratados en los
" que desde luego
romances presenta el conjunto y 1a intenc10n
1149
"
se echan de ver en El moro e:sposlto. Le reconoce meritos
en
.el color1do. en los paisajes y en el conoG1m1ento de los tra
I
jes y costumbres de l~ epoca.
/
Estos trabajos cr1t1cos, pRrecen superiores a los que
escribi6 sobre el teatro, donde como ya d1jimos antes, tuvo
en muchas ocasiones que referirse a asuntos pocos conocldos
por el.
Para terminar con este aspecto de su obra en pros~, men·
/
cionaremos su ult1mo tr~.h.:a.jo de este t1pot un reportaje sobre Bos_<l-q~~d~~:~ana.....E2J1. e1 cap1tan Cook, pUb1id~.d'o en
El Laberinto en 1844. Este reportaje :=tparece 10 anos despuesde huberse escr1to la obra mencionada. Se l.amenta de
los comentarios poco favorables que .algunos esc~itorcs franceses han hecho de Espana. Estima que el que visita un pais
I
debe hacer abstraecion
de sus recuerdos y nunca ir con una
idea de antemano formada y mucho menDs cuando 01 pais que se
visite.• esta marcado con una indlvidua1idad c.arac'teristicR,
en esto nos parece que se refiere a Espafia. Esta de acuerdo
con Widdrlngton5~n que Espana tiene m:<1 S anGllogla '. con cual,...-" .
quier otro pais de Europa que con Frf,i.nc1f>.
EncuentrS!. mas
seme janzB.l. entre Walter Scott y Mam~oni con Cervantes t que .c. ('1 4
entre este y cua1quier esdrito~ frances.
/I
Respecto al teatro nos dice: Nu'.':stro te~ltro ind1genQ. se
I
I
parece h2rto mas ~1 de Shakespeare que al clasico de Lu1s
XV~51TJQzga
a Widdrington muy exacto en sus observaciones,
•
..
asi Como en general atinado en sus julcios.
I
Art1cu1os de costumbres y viajcs:
En febrepo,':de 1839 comienza nuestro autor la publlcSl.-

-

0
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________

~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A

~~._~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~

__________

" de sus artleulos
"
.cion
de costumbres en El S~mRnario Pintoreseo Espanol. EI primero se titulo Los Harag~to_f!, y trata
I
•
de los habltantes de esta region 0 sea la Maragateria si..
tuada eerea de Astorga en Ita provincia de Leon. Es un arf
tlculo relativamente corto. Se reflere al orlgen del nombre diciendonos 10 dlvldida que estan Ins opinlones a este
respecto. Despues concentra su trabajo en la ccremonia del
matrimonio que os muy interesante pues Va relatando toeios
los pormenores del acto.
,
Al mes siguiente, em marzo t publica un articulo sobre
Los ..Asturlan..Q!!" donde describe las costumbres del pais como "sencl1las ap~cibles
y discretns".
Detalla el proceso
I
_
de la reooleccion del maiz, senalando las tareas encomendadas a los hombres y a las mujeres. Nos explica que la
" que se llama
labor termina con un gran baile y una colacion
,
garulla. Otro espectaculo interesante es 01 de las romerias. una de las cuales, es la de la Virgen de Covaqonga
I
'
que se celebra con gran devocion. Nos da ocnta tambien de
las "huestes" que son apariciones de luces t en l~ s que e:::' . ·'
creen ciegamente, y que presagian la muerte en 01 lugar
donde se deteng:an. Creen tambien en las "jan;as". estas aon
pequen:as mujercitas de pl;;tta que salen por las fuentes. Ter
mina diciendo que se siente contehD de su viaje y espera
volver algun dia.
. I
I
Escribio otros dos articulos El 2astor trashumante y
I
J..os mo~taneses
de Leo!!.
ambos se complementan. En el prlro describe la vida pastoral de Leon, el trabajo y los deberes de los pastores. Nos presenta un cuadro muy real de
I
la vida algo nomada que llevan y de los sufrimicntos durante las frecuentes tormentas de 1nvierno. Conoei'a muy bien
I
la region y esto se revela en el relato que nos haec. En

,
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I

I

el segundo tambien se refiere a l~ vida en Leon. aunque en
un aspeeto mas general. Hace referencia a la hospitalidad
de 108 montaneses. eonsiderando que es para ellos II una esI
pecie de religion". R~specto a las canciones nos dice que
se siente conmovido por •••••• un tono de vaguedad, de misterio y de tristeza"
I
En Los Pasiegos t publicado en el Semanario Pintoreseo
Espanal en junio de 1830, procede a darnos, el tipo de los
,
I
montaneses de Par. region eercana a Santander. Se asombra
de este pueblo. al que eonsidera "pastoril yal misrno tiempo
aventurero". Reconoce los problemas sociales de esta gente,
y nos refiere sus Rctividades contrabandistas no solo en los
hombres Sino tambien en las mujeres. Describe a las pasiegas y sus trajes, que le impres iom-m de tal m.anera que 141
I
'
res:r>ecto dice: !IQue te, parece que diri:;t Hoffmann si en una
noche de invierno viera deslizarse cuatro 0 cinco de estas
montanesas. a la orilla de un derrumbadero con sus capas
blalhcas t sllenciosas y liger~,s como las faldas" 15 2
I
I
Su ultimo articulo de este tipo fue ~l segaaor, publieado en !£s esp~~noles pintad_os por si misrnos en 1843. Describo la vida de los gallegos, sus viajcs a las comarcns veeinas con el objeto de trabajar e~ la recogida de las mie~e~
y las vicisitudes con que tropiezan en muchas ocaiones al re
gresar a Galicia.
I
Tbdos estos articulos demuestran sus sentimientos hacia
1& patria y en especial hacia Leon su provincia. Encontrare~os esto como algo caracteristico de toda su obra.
I
I
Veamos ahora sus articulos de vlajes, que junto con
los anteriores fueron apareclendo en distintos periodicos.
I
tl
I
El Semanario Plntoreseo Espanol inlcio l'i publicaclon de una
serie referente a Madrid y a las dlstintas provincias de

-

------------_ _.......
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Esp~na.

Se encpmendpI este trabajo a un grupo de escrito-

res, entre

108

cuales estaba Gil y Carrasco.

I

Aparecio au primer
nio de

~rticulo

S~n

'
Marcos de LeQll,
en ju-

1839 y en septiernbre El castillo de Simanca.

En el
~

primero trata del convento de San Marcos, que pertenecia a
I

1:11. orden mili tar de SIJl..ntiago, narra la parte historica y

,

haee una descripcion del edificio.
re al castillo de
nombre.

Sim~nea,

situado en la villa del mismo

Explica el origen

\

En el segundo se refie-

del nombre y nos dice:
f

It

Duran-

J

te el oprobioso reinado de Mauregato en Leon, site doncelIas de Ins eiento que este menguado daba a los moros en

, tri~

buto, encerradas en el castillo de la villa, se mutilaron,
cortandose la mana izquierda p9ra mejor defender su honesI

(

tidad; singular determinacion, que segun parece las libro
I

,

de los desmanes de los barbaros.

Desde entonces comenzo a

llamarse Site-mancRs y hoy corrompido el vocable se dice S1maneRS y en latin Septimancae n53
Ademas de la historia del castillo nos explica au arquitectura y termina diciendo la importancia de cuidar y con
I

servar este monumento por su valor historico y por las distlntas

escen~s

,

que han tenido

lu~gr

en el.

Dedica un tri-

buto de admiracion al Rrchivero don Tomas Gonzalez que con
eu erudicion en In materia logro

repar~r

todos los desorde-

nes causados por lR guerra.
Dos anos mas tarde publica en El Pensamiento, Una visita al EscoFial, que es sinduda alguna superior a los dos anteriore"s.

Creemos que esto se deba al interes tan

que tenia de v1sitar el monasterio y 10
para el..

~e

gr~nde

este signiflcaba

Lo ciorto es que su punta de vista al escriblr es-

te artIculo es completamente dlstinto. el mismo autor nosllo
conflesa al decir:

II

En aquel emporio de arte

~

contrar la expresion viva y animada de

44

nv.estr~

esper~<ba

en-

nacionaljdad

,

-=----.-------------------------a fines'del siglo XVI y algun reflejo del sol de la monarquia que entonees brillaba en roitQd de los cielos y que tan
I
/
rapidamente se aveelnaba al oeaso" ••••.•• no es roi proposlto
I
dar menuda cuenta de las bellezas artfstieas del ediflcl0 y
prefiero hablar de aquellas cosas que mas dan a conocer su
indole y su caracter H54
, Hay mas entusiasmo en 10 que escribe, una gran adroiracion por el siglo XVI y por el mon:arCQ espanol, :ill que juzga mas imp~rcialm~nte, contrastando esta actifiud de nuestro
escritor con la de otros escrltores europeos, que solo vie/
ron en Felipe II al tirano responsable de la perdlda del po. espanol. Al referirse a la vida del soberano, toma su
derio
informacion, segun elmlsmo nos dice, del libro de Baltasar
Porreno tl tulado: Dichos y he.~hos de Felipe 11 55
En el ano 1842 realiza Gl1 y Carrasco un viaje por la
provincia de Leon durante el cual h~ee un intensivo estudio
~
, para escribir
de la region,
que al ano sigulente le serivria
,
un articulo titulado: Un bosquejo de un yiaje a una
del interior, publieado en el periodico El Sol. Comienza
quejandose de los 'juicios equivodados de aihgchos extranjeros,
que se empenan en vcr arabes en todos los espanoles, pero a
la vez da algunas razones eausantes de este erroro Habla de
viaje que ha realizado y que le ha inspirado este escrito,c.
en el cual describe las belle~as naturales de las dlstintas
/
partes que va recorriendo y la importaneia historica y el Va
/
lor economico de muchas zonas. Termlna su recorrido en el
Blerzo. Se queja de que 1& mayor parte de las publicaciones
prescinden de In historia de la patria. Menclona, sin embar
go t 1a obra 1?spana Sagradfi del padre Florez de donde ha podL . ~
do tomar datos valiosos para su tra.bajo. Describe In batallfl. de Villafranca entre franceses e ingleses cuando la invla.

.

\

-

,

.

-

~fo~ napoleonica.

Daniel G. Samuels en su obra 56 nos presenta
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I

evidentes de 10 cerca que slgul0 la obra del pad~e
I
Florez como fuente de lnform~clon para su escrlto.
En agosto de l8 1.}4 escri be para El IJaberinto, De L;yon a
a Paris" una carta al escri tor del periodico, Antonio Flores
,
a qulen por la forma en que comienza, parece Ie habia prometido irle lnformando de su viaje. Princtpalmente Ie d~ descripciones del paisaje, de In bahia de Maasell~s y de la ciu
I
dad de Paris. Ie promete enviarle otro articulo sobre Rouen
En septiembre aparece publicado este en El Laberinto. Es mas
interesante que el primero, trata de monumentos importantes
tanto historica como arquitectonicamente. Manifiesta que
uno de los principales objetivos de su viaje, es vlsitar la
catedral de St. Ouen, para asi poder establecer una'compara1 - ·
cion con las de Espana, y sobre esto dice: " Mil veces he re
I
corrido la c~,tedral de Leon, una de las mas ricas y atrevidas 'que posee Espana, sl no la mas, y, sin embargo, con la
sinceridad que debe caracterizar a un viajero, confieso que
no llega a la unidad. conclerto y reposo que, como un aliento vital, parece anlmar a Saint-Ouen»57
,
I
Anade que despues visito la ,catedral de Rouen, de la
,
I
que tambien nos da descripcion completa y dice que le parel
cio magnificliil. o En algunos pasajes de eate articulo enconi
tramos ese lirismo que hemos visto en sus poe~ias, veaffioslo
en. este parrafo: " El cielo esta.b~, revestido de un azul semejante al de Espana, y solo del lade de El Havre flotaban
unas nubecl11as que por BU forma y color parecian otras tant~s bandas de raso blanco u58
/
,
Por ultimo dentro de sus artlculos de viaje nos queda
uno de los mas valiosos su Dia~io de vinje, que 10 fue escriblendo, segun Iba realizando su viaje a Berlin. Estas
notas fueron encontradas entre sus pertenencias despues de
au muerte. Comlenza su diarl0 en agosto de 1844 y en la c~u
~rueb~s

I

~

r,

~'

-

;'
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dad de Paris, dia a dia nos va lnstruyendo de los distintos
lugares que vislta. Transourre su vlaje por Belgica, Holanda. y Alemania. Como amante que era de la natur9.1eza, da del'
talles de todos los paisajes que observa, tambien d los monumentos y cualquler obra de arte que viera.
L:it novela:

Al anallzar su obra se observa que solo tres de elIas
pueden conslderarse puramente narrativRs: Anochecer en San
Antonl~ de la Florida. ~l laBo de Carrucedo, y El ~enor d~
)
Bembibre. Nos referiremos en este capitulo, a las dos prime~
/
rase El senor de Bembirc sera estudlado en capitulo aparte.
Su primer trabajo de esta categoria, Anoohecer en San_
antonio de la Flo~ida, fue publicado en noviembre de 1838
en El Correo Nacional. Se considera autobiograflco. 59 El a
asunto trata de Ricardo, un joven, que ha perdido a sus paI
dres y a su novia Angelica, por 10 cal llega a perder su fe
en Dios y a pensar en el suicidl0. En este estado de animo,
casualmente encuentra la ermita de San Antonio de la Florida
en Madrid y decide entrar y arrodillarse a orar. Al alzar
I
la vista ve a traves del crepusculo una pintura de Goya que
,
representa al cieloo L~ imaginacion un poco exhaltada del
joven pocta creer ver vida en aquellas figuras y reconoce~ ..
en una a su novia, que Ie toma de la mano y con dulce voz.le
dice, los versos que cl poets habia compucsto para In noche
en que se despidieran, logrando mitigar su dolor y restaurar
,
su fe en Dioso
Tiene semejanza can la obra de Lopez Soler, ~os bandos
de <;~still:a. En ambas el sonido de las campanas produce un
efecto beneficioso, en 1a obra de Lopez Soler cvando dice:
" clerta
If • • • • • oi
de repente el eco de una campana: acometiome
I
.
alegria desconocida. y acordeme de los dulces amores de mi
J-
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lnfanci~,

de los carinos de roi buena madre y de la consola,
60 I
dora religion •••• " Veamoslo ahora en la obra de nuestro
;
autor:"Sintio que su alma se cansaba de la. vida, y una nube
-I
de suicidio empano por un instante su frente. Aquella idea
I
;
malefica fascinaba eada vez mas sus sentldos, y sentia doblegarse b~jo au peso todas las fuerzas de su ser, cuando
la voz de una campana pausada y mieteriosa vino a libertarIe de ella?61

.

Dos anos mas tarde en julio de 1840 publica ~l la~o~
/
C~rucedo en El Semanario Pintoresco Espanol.
Es una novola
I
I
corta. del genero historico, situada en el mismo palsaje en
I
que vivio el autor. Puede considerarse como un paso a la
I
novela larga. Trata segun la tradlcj.on de la hlstorla de
un pastor, Salvador, y su novia Maria. Del pastor solo se
I
sabia que se habla criado junto a aquellos claustros, siend
muy'querido por los religiosos. especialmente por el venera
ble fray Veremundo Osorio. Habiale educado tanto para caba
I
llero como para soldadoo Maria habia llegado al pueblo de
Carucedo con una anciana. que decia era su madre. Salvador
mata a Rebolledo, rescatando n Maria del castillo de Cornatel de donde este era lord, pero es forzado a huir debido ~
Iii. furia do los p9rttdarios de Rebolledo.
I
Transcurren varios anos
de separacion
entre los dos ,';;'' ,
enamorados. Salv9dor busca el olvido en la guerrg. y aventuras. Uniendose a las fuerzas espanolas toma parte en la
"
batalla de Granada y mas tarde en el primer viaje de Colon.
Al fin cansado y buscando soledad y tranquilidad regresa a..
C~.rucedo hacie'ndose monje.
Entre tanto H:il.ria h2 enloquecidOt pero al encontrarse con su novio, recobra el juicio de
nuevo, aunquc la felicidad de los novios dura poco tlempo,
I
~.'
porque desaparecen en un catacllsmo que dio origen al lago.
Ocurre en esta novela, 10 que ya era popular tanto en
\

,

~

48

-J.

la 11teratura europea como en la espanola, es decir, que va
mos a encontrar una mezcla de 10 historico y 10 legendarl0,
un buen ejemplo es la obra de Chateaubriand les Aventures
du dernler Abencerage, muy import ante por la gr~n infuencia,
que como ya he~os visto tuvo este Rutor en Enrique Gil y
Carrasco. Dentro de la literatura espanola, el me.jor ejemplo 10 tendrlamos en el Don Alvaro del duque de Rivas, por
ser pos1blemente. la obra 11teraria que mas 1nfluene1a tuvo en El If.l.go de, Carueedo.
En ~.mbas novel~s los pr'otagonistas sufren
una serie de
.,
vis lei tudes que loa lleva a un final tragieo, y esto p~re·ce ser algo inevitable, como si fuer~. ordenado par el desti.
I
no. Hemos visto 10 que ocurrl0 lit Salvador y lit ~!aria. En
la obra del duq~e de Rlvaas, Alvaro hiere rnortalmente al m~
queSt padre de Leonor. Ambos jovenes, Salvador y Alvaro
buscan la muerte en los campos de batalla sin lograrla.
Otra slml1itud es que los protagon1stas t1enen un origen inc1erto. hlOl.sta que se descubre que eran de 11naje, Salvador
h1,jo del MlOl.rques de Calatrava y Alvaro del v1rrey del Peru.
En el aspecto religioso. los dos se hacen monjes y por las
mismas razones.
Podriamos e1 tar otras varias obras con notable::~ parec1...
d00R El lago de Carucedo. pero esto, no solo ocurre por la
1nflueneia que determ1nado Rutor pud1era ejercer sobre G11
y CarrlOl.seo. sino porque muchas de.estas semejanzRs que heI
mas senalado,
eran caracteristlcas de la epoca.
0 sea del
/
movimlento romant1co. por 10 tanto, no es extrano que se repltan en distinas obras del momento.
I
Solo menclonaremos dos mas, §~ncho Saldana de Espronceda, donde es 1ndud~.ble l~ serne janz@. entr~ Salvador y Usdrobal, los dos fueron crlados en un convento y sufr1eron los
mismos problemas amorosos.
~

:",

-
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El otro ejemp10 es 12 obra de Chateaubriand: Atala,
donde como en El lAgO de Carucedo hay interesantes y lArgas
descripciones, tambien en ~mbas la historia es presentada
p~r otro personaje, que es quien nos la narra.
.
I
Para la parte historiea busca informacion en las viejas cr6nicas espanol~s y en la Historia de Espana de Maria'"
na. De esta toma, la·parte que se refiere a la preparacion
para el asalto a Alhama y la reanudacion de la amistad entre los capitanes, duque de Medina-Sidonia y duque de Cadiz,
que hlzo posible el auxilio del primero en la lucha. 6e
Situa dentro de su novela los hechos mas importantes y
de mayor grandeza de la historia
de Esapana:
la reconquis,
.
,
ta y el descubrimiento de America. Respecto a este ultimo,
I
I
veamos el parrafo siguiente: " •••• la tierra que vieron al
,
arnanecer era la isla de GUanahani, a quien Colon puso por
.
/
nombre San Salvador, tanto en memoria del Dios que Ie habia
salvado, como de su generoso compafiero".63
Daniel G. Samuels nos dice, en su obra,6~ue Gil y CaI
rraseo tomo los nombres de sus protagonistas, Salvador y
M~.ria de la iglesia de C~rucedo y se basa en 10 que dice el
,
I
padre Florez " ••••• y la iglesia que se labro, tomo el nOIDI
bre de Santa Maria, en lugar del Salvador, con que la erlgrom
el rey Don Bermudo". Pudlera h8.ber algo de realidad en 10
que nos dice Samuels, pero creemos que tambien deba tomarse
I
oonsideracion en el hecho de que hubiera tom~.do
el nombre
,
de Salvador. por ser este, el que dio'Colon a la 1s1a de
I
Guanahanl. y ~.si poder decirnos en su obr:; que Colon 10 tuI
vo en consideraclon al eleg1r este nombre para la isla descublerta.
En cuanto al aspecto legendar10 de la obra, p:arte de i.o
cual,es el terremoto. al Qual se atribuye el origen del la~

~

\
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r
.go, hay dudas sobre esto, porque el propio Enrique Gil y
Carrasco nos dice n •••••• el lago de Carucedo tiene el mis/
mo origen que 1~ mayor parte de los otros, y 10 unico que
10 ha producido eon las vertientes de las aguas encerradas
en una valle s1n salida,,65

f
.Capitulo III

~El
I

senor de Bembibre"

.-

Vision historic~:
El senor de Bembibre est:;t consider~da como lai)mejor
novel,,hist6ric~. de la Li ters.tura Espanola
?6aunque algunos
I
_
cr1 ticos Ie otorgan este honor a Done. Bhmca ge Navarrs.
de don Francisco V-111os1~da.
El argumento de la novels>. t que se deSail'l'olla ~:n J.~
Edad Medilit tiene como fonda la n~tur[~lt"za, pero dt~ t~l mane
ra que en la novela merece subrayarse e1 sentlmlento del
I
paisaje. Aqui la n~turaleza representa palsajes 0 lugares
concretos. rincones amados por el escrltor, porque en ellos
paso los ~nos de su ninez, de su juventud y posiblemente
los me jores momentos de su vida. Hay un"" completa IdentlfiI
.
caclon entre el autor y la naturaleza, lleg~.ndose a crear-""
una completa simbiosls entre el subjetivismo del autor y la,
belleza del palsaje. Por esto la descripclon de la naturale
za se consldera uno de los elementos mas Importantes y bellos en la obra de Gll y Carrasco, y por eso. a veces nos
parece que es la protagonlsta de la novela.Constituye esta novela la culminacion de su obra anteI
rior en ete genero: El lago de Caruuedo, representando tam,
bien un esfuerzo mayor y mas maduro del autor, donde su
I
I
talento, imaginacion y recursos historicos demuestran un
~

~

(,

~

...
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desarrollo. Parece repetirse el tema, pues volvemos
I
;
a encontrar una tragica historia de arnor con un fondo historico de guerras.
La trarna comienza en el Bierzo, donde don Alvaro Yanez,
I
ult1mo vastago de la casa de Bembibre y sobrino de Rodr1go
Yanez, maestre de loa templarios y allado de la orden, ha 10
grado conqulstar el arnor de Beatriz de Osorio. Su padre,
don Alonso. tiene otroa planes, esta determ1nado a casar a
BU, h1ja con Pedro Fernandez de Castro. conde de Lemus.
.
Beatr1z le promete a don Alvaro que resistira eualquier
tentativa para obligarla a a easarse con el conde. Al negar
se al matrimonio. su padre la envia a un convento. Gutierre
de Saldana, comendador de los Templarios, aconseja a don Alvaro que la lleve y esconda en el castillo de Cornatel. Cuan
este va rurnbo ~.l Qstillo con Beatrlz, se encuentr~. con el
abad'de Carucedo. qui en Ie promete su ay~da. si desiste de s
plan y regresa con Beatriz al convento. Alvaro acepta la pro
I
~
posicion del abad, y Ie informa a su novia que saldra en una
expedlcidn militar., Dona Beatriz Ie entrega un anillo y una
trenza que cort6 de sus cabellos. Don Alvaro le promete que
I
siempre guardara ambos recuerdos, pero que s1 su escudero se
,
I
los devuelve algun dia, eso significara que ha muerto y solo
I
,
Ie quedara rogar por BU descanso. Beatriz t!Ol.mbien Ie prom.e,;"
te esperarlo un ano y despues retirarse a un convento.
Parte don Alviil.ro para la guerra. incorporandose a las
huestes del rey Fernando IV y dejando su castillo en manos
de los caballeros templarlos de Ponferrada. Toma parte enel
cerco a Nunez de LQra en Tordehumos, donde cae herido y prisionero junto eon BU orindo Millan que se entrega al saber la
I
suerte corriddl. por
BU arno..
~ra Ie da una pocion que
le proI
_
duce tod,os los sintom~s de la muerte y Millan enganado, cree'
~ayor

"

~

-

(
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,en l~ muerte de su senor, regresando ~l Bierzo ~ dar la tri
tr1ste not1cla y a entregar a Beatriz la trenza y el anlilo
que ella habia dado a don Alvaro.
Regresa despues ~l castillo de Cornatel a dar la n&ticia al comendador Saldana, qulen lnqulere por el cuerpo de
don Alvaro y al contarle Millan como habla sldo todo, Saldana entra en sospecha y duda que la muerte de su amigo sea
cierta. Sale en au busqueda y obtiene su l1bertad, regre~ando juntos &1 Bierzo.
Encuentran a Beatrlz y al enterarse don Alvaro de su matrimonio con el conde, Ie reprocha su
comportamlento por no haber cumplido su promesa. Ap9recen
don Alonso y el conde de Lemus, quien reta a don Alvaro pedon Alonso impide el duelo.
Mas tarde, AlVaro se haee templario, cunpliendo asi 1&
promesa que habia hecho al comendador Saldan~" a pesar de
que este 10 habia querido relevar de ella. Comienzan los
preparat1vos para la lucha entre los Templarios y las tro~~
pas -de. Castll1a o Los temp19.rios son 8i t1:.ld08 por las fuerzas mandadas por Lemus, quien env1a, ~.ntes de comenzar el
a t~,que I un pllego a los s1 t1:;1.dos. pidiendoles se rind~l.n y
comun1candoles las ordenes del rey. Saldana contesto, d1ciendo que no reconocla autoridad al rey.
As1 comenzo 1& lucha, bien planeada., por Sald9.na, que'-"'"
con su 1nfanteria captur~ gran numero de roontaneses, -mlen- traa don Alvaro al mando de su fuerza rea11za un contraataque con todo exi to. Entre los prisioneros de Sf,lld~.n~ estaba Cosme Andrade. que er~ un hidalgo. arquero y ballestero de mucha fam~., Wodos son 11bertados y se logr~ que algunos como Cosme Andrade c~mbien el punto de vista que ten1an
de los templarios, aunque sigan fieles al rey.
Despues de esta derrota, vuelve a prepararse el cfPtlcies .
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r,
.de Lemus plRneando un at~.que por sorpresa, pero Nl1lan, el
slv1ente de don Alv~ro que ha estado esplandoles,oye 10 que
se proponen y 10 uenta :;0. su arno. Lemus tratando de ale;anzar la torre del castillo se encuentra con su rival, don Alvaro. que sRbiendo su plan 10 esper:a, comenzando la lucha
entre ambos, hasta que inforrnado Saldanallega y reclama el
derecho como jefe de la orden, de pelear con el conde, prometiendole a este su libertad s1 gaba el duelo. Termina la
lucha con 12 rnuerte del conde de Lemus.•
/
Don Antonio Osorio que sustituyo al conde como jefe de
I
"
las fuerzas, opto por env1ar un mensaje al comendador con el
deseo de que aquellos se arreglaseamigablemente, aceptandoIe la oferta e lnvitandole al estillo.
Habiendo triunfado en 180 lucha POl' el castillo, los tern
plarios llegan 1ft un aeuer-do, se rinden y someten a juicio
ante el concilio de Salamanca. Como Andrade testifica a favor de los templarios, negando las acusaclones de Beltran.
familiar de Lemus, los templarios son absutltos, pero al mismo tiernpo, se acuerda que sus votos de castidad no pueden
ser anulados. Esto impide el"matrlmonio de don Alvaro y Bea
trlz. que a consecuenela de ello, cae enferma. Consigue su
padre que el papa Clemente anule los votos de don Alvaro,
I
pero se reallza el matrimonio, y~. cuando Beatrlz esta morl"...
bunda. Don Alv~ro se retlra entonces a la ermit~ de San Pedro de Montes, donde anos mas tarde Ml1lan y su esposa Martina 10 encuentran.
-'
Como ya hernos vlsto en la prlmera parte de este capltu10, el escen;;;lrio de la novela, es la region
" del I Bierzo, de
la cual se nos dan brl11antes descrlpciones. asi como se nos
narra la historla de las dos grandes famillas del lugar:"En
I
en Bierzo entonces no habla mas que dos casas cuyos estados .
., vas~llos estuviesen al nl vel: una t la de Arganz~.; otra, Is:

-
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.de la antigua familia de los Yanez. epyoB dominiofl comprendlan la fertil ribera de Bemblbre y la mayor parte de las
montanas eomarcanas.
,
A proposito del lugar, Barza nos dlce:"Su gr~n aclerto
,
como movellsta fue preclsamente haber localizado la aoeion
de 5U obra en ese pequeno mundo que le era tan familiary
tan querido. Asi. a1 la novela de cae p~r 10 qe a 18 rea11dad y desarrollo de la aceion m1sma se reflere. salvase fe lizmente p~r la realidad y belleza del medio, que slrve de
e~adro, pues es mas que marco, a la aeio'n,,68
/
El tema fundamental de 190 novela los es la disolucion
de la Orden de los Templarios en Espana. Sobre esto ha sido
objetado El senor de Bembibre, de no ser en realldad una no;'
/
vela hlstor1ca, debldo a que dloha orden nunca gozo en Espana de los prlvlleglos y de la Importanc1a que tuvo en otras
,
nac10nes, Francia, p~r ejemplo. donde llegaron a constituir
,
una ser1a oposlelon al poder real, y que p~r 10 tanto el
aut or hubiera podido eseoger para la trama de los protagoI
n1stas otro marco oualquiera. Critiea bastante severa e Infundada, s1 apllcamoa est.'! mismo eoncepto a cualquier otra
" a las de Sir Walter Scott.
novela historlca. aun
I
El elemento hlRtorico de la obra derlva de las obras
de Mlohelet sobre los templarios t de ~larlan~, de Campoamanes
y de Salazar y Castro. El tema de los templarios slempre in
.
tereso'a Gil y Carrasco, 10 heroos visto en: Un recuerdodde
~os tem2larloG y El rio Sll, en ambas obras se refiere a la
,
orden. Posl blemente su simpa tla hlH~ia ellos ,fue 10 quelCle
I
llevo a situar la novela en el reinado de Fernando IV. en
I
1)12; epoca en que la orden fue disuelta por una bula papal.
En los anos en que se escrlbe ~l senor de Bemblbre, pre
valecla una nctltud favorable hacla la orden, a 10 cual se-,
I
guramente hablan contrlbuido los hlstorladores del $1~ilio
~

~

,
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r
que al referirse a ell~. generalmente asumian un~
disposicion de benevolencia 0 slmpatia hacia los templarlos.
Salazar y Castro, por ejemplo. subraya el hecho de que
el papa al d1solver la orden, no declaro nunca oulpables"a
los templarlos de los cargos que se formularon contra ellos
y que el concill0 de S~lamanca Qunque ~boll0 la orden los
deolRro inocentes. 69 J. M1chelet en su Aete du proces des
templie~ parece eonvencldo de su 1noceneia.
Sin embargo, nos parece que aun ouando la referenoia a
los ultlmos anos"de l~ orden, as1 como al oonc1l10 de Salamanca,etc ••• son datos clertos. no obstante, la rendicion
del castillo de Cornatel, parece un poco afectada. Clerto
que es preparada por comentar1os"de SB.lazar y don Alvaro:
"La Europa enter~ se levanta contra nosotros ••••••. conto
a Don Alv@_ro el desallento que cundla entre los templar10s
de Aragon y de Castilla, y. finalmente el desamparo y alsla
mlento total a que la calumnia y codieia p~r un lado, y la
superstloion por otro, les habia reducldo H70
Pero tambien es cierto que hablan salido victoriosos a
del eombate. Al mismo tlernpo antes se habia hablado de una
carta que habia mandado el senor de Arganza, pero no se habia hecho referencia a sl habia sido contestada 0 no, cuando de pronto:" •••• con t~n melancollclOl.s palabras se acabo "-.
aquella cOl'lversacion que lnterrumplo la. llegada. del senor
de Arganz~1I7l
~VIII.

En cuanto a la rea.lidad historiea de la novela, podria
deeirse que para una persona no versadaen la historla del
siglo XIV en Esp~na, Ie conceder1a autent1co creditb a toda la novela por encontrarse resp~ldada con datos ciertos,
tale comp la 01 t:;;t grab'ada en piedra, las fortalezas mencionadas. etc. "Tod~.vla se eonserva csta hermosa fortaleza t
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I

I

~unque

en el d1a solo sea ya el cadaver de su grandeza anti-

,

gua" " Ahora ya no queda mas del poderio de los templarios
,
I
que algunos versiculos sagrados 1nscritos en lapidas, tal

,

slmbolo~de

cual

sus r1tos y ceremonias, y la cruz famosa,

terror de los 1nfieles,

sembr~do

.I

I

todo aqul y aculla en aqge-

I

I

llas fortisimas murallas; pero en la epoea de que hablamos.
era este castillo una bUena muestra del poder de sus poseedores" 72 " •••• y tendiendo la mano a don Alvaro, yapret~ndosela

fuertemente, le d1jo con los ojos alzados al cielo

y con acento religioso y recogido: Dom1mus m1h1 custos et
ego disperdum inimicus meus .. 73
En realidad no vale la pena discutirla realidad hlsI

torloR del tema prinoipal,
rep~ti~os*

0

sea la ruina del Temple, que,

nunoa tuvo en Espana la

I

/

1mport~nola

que en otros

/

paisea, ni su disoluoion costa tantos esfuerzos.

Todo esto.

esta"bien fantaseado en la novela de Enrique G11 yCarraseo,
pero lmporta poco, no obstante que Torrente Ballester en su
obra Panorama de 190 Llteratura Espanola Contemporanea , opl-

/
'
na que la novela esta sobrecargada de informaoion
h1storica
I

Y arqueologiea.

I

Lo que 1mporta esla intervenc10n que el

autor da en su novela, a la"realidad del medio en que la
I

"

aecion se desarrolla, a la naturaleza que Ie s1rve de escenario.

';;".
I

;-

Es 1nnegable que la Vision histor1ca de G11 y Carrasco
al escrib1r esta obra se fundamenta tanto en el pa1saje

,.

roo en la realidad historica.

Los

person~jes

co~

y sucesos ex1s-

"

tieron.

Ua trama es novele.sca, pues de 10 controar10 seria

un texto de histor1a.
Podr1amos buscar los nombres de los personajes, sucesos

" os en un libro de histor1a
historic
eontrariamos.

,

0

enc1clopedia t y los en-

Pero creemo que el profundo conocimiento de

,

la region y de los hechos historicos fUeron la piedra angular
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para la obra, demostrandose que para escriblr unR novela his
torica, es fundamental. no solo el conocimiento de los hechos y personajes, sino tambien del escenario.
I
Veamos ahora la relaclon de la novela con otras obras
I
del perlodo, para poder determinar la influencia que tuvo
tanto de autores extranjeros como de la propla Espana.
Con respecto a Walter Scott. es facil encontrar una de,
finida relaclon entre su novela The Bride of Lammermoor y
l~ novela de Gil y Carrasco.
En ambas novelas el matrinonio
,
de la protagonista es frustado por la intervene ion del padre
en una y de la madre en otra, que· busc¢l.n un matrimonio mas
ventajoso para su hija. En ambas el heroe parte con la pro,mesa de que sera esperado, y en las dos la herolna se enferma y muere. Don Alonso en El senor de Bembipre, nos recuerda a Lady Ashton en la novela de W. Scott, mientras que en
dona Blanca nos parece ver semejanza non Sir William Ashton.
Pero hay otros personajes de la novela que nos incllnan tambi~n a notar eierta influencia con Ivanhoe, otra novela de
W. Scott. Por ejemplo en Cosmos Andrade nos parece ver a
Locksley. Ambos disfrutan de renombre en sus respeetivas
I
regiones, sus CRracteres
son semejantes, en los dos hay fortaleza y sentido de justicia.
I
En r~lacion con Manzoni se observa su influencia a traYes de BU obra ~ppromes~lss2o~l, en el tono moral y religio~
,
so de la obra. La piedad y resignaclon de Lucia se desbor,
dan aun mas en Beatriz, que nunea se lame.nta de su destino,
Sino que al contrario encuentra resignaclon
" en su desgracia
ap9yandose en su fe en Dios. Pero por otra parte la influen
cia de Byron esta presente en la·obra, n pesar de que no
oreamos que l~ dootrina religiosa de nuestro aut or este de
acuerdo con ello, 10 que poslblemente se explique por l~ po-

"

,

59

~----------.------------------------------------------------------------~

"

/

.pularidad del eseritor ingles, que logro influir aun a los
que no estuvleron de aeuerdo con sus ideas. Observemosque
frente a ese fatalisrno hay otra tendencia opuest~ que tamI
I
.
/
bien persiste y que es la fe de Beatriz que en ningun momenta decRee
A pesar de las semejanzas que Ie hemos senalado con
los dos autores extranjeros. ereemos que EI senor de Bem£,ill. es una obra netamente espanola y que debe mas al
~omanticisrno espanol que a cualquier influeneia externa.
I
/
No olvidemos que· G'il y Carrasco leyo y admiro al escri tor
,
~scoces, y que desde luego tuvo que ser influido por el t
,.
como 10 fueron todos los escritores de novelas historicas
espanolas. Pero a pesar de las semejanzas, no podemos neI
garle a Is. obra de Gil ~n positiv~ valor de originalldad
El alto tono emocional de la novela que difiere notablemente de la novela de W.Scott. tiene, sin embargo gran
5imilitud con cuanquier drama del romanticisrno espanol.
I
Personajes como Alvaro, Beatriz y Lemus eran tipioos en
ellos. Posiblemente donde mas marcada influencia encontramos es en El 'frovador de Hartlnez de la Rosa, donde Leonor igual que Beatriz prefiere 18. vida en un convento antes que realiz~r un matrimonio sin arnor. Otra semejanza
esta en el iniaio de la novela donde en ambas los sirvlerl~
tes en sus conversaciones nos van introduclendo y presen- .
tando los personajes.
Podriamos establecer un paralelismo con otros dramas,
pero solo vamos a meneion~.r uno mB.S. El Don Alvaro del du. que de Rivas. donde encontramos el mismo fatalismo que ya
antes senalamos en la obra de nuestro autor y que posibleI
mente se deba tambien a la influencia de Byron.
RefiramonQs ahora u la i'elaclon de §.l se110r de Bembi~'"
bre con otras novelas historicas
"
contemporaneas. Creemos
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I'

que EsproncedR con su Sancho S5'lldana es qulen influye mas
en Gil y Carrasco, especialmente en su nota mel~ncolica y
en sus desaripeiones de la naturaleza, aunque en este aspeeto nos parece superior la obra de Gil. Otra novela que
1ndudablemente tiene gran slmilitud con ella es Gomez Aria§
de Trueba y Cossio. El argumento de una y otra coineiden
en. muchos puntos, tales como: ambas sufren al negarse a
un matrimonio de convenienc1a, ambas son ayudadas por sus
s1rvientas para .entrevlstarse con sus prometldos. Y f1nalmente las dos mueren. Desde luego, que muchos aspectos se
rep1ten en unas y otras novelas, porque
era 10 que estaba
..
en boga durante el mov1miento romant1oo.
Resum1endo, de acuerdo con 10 que heroos dicho, es inne
gable que Enr1que Gil y Carrasco al esaribir su mejor obra
I
se nutrio en gran parte del trabajo de sus contemporaneos,
10 que no impide, sin embargo, que Ie 1mpregne a su obra
el sello de su personalidad. Podriaroos senalar
muchos va, ,
lores a su obra. pero hay uno, que por s1 solo le da mas
I
..
que suficiente merlto, nos referimos a su vision de la naturaleza, que es el magnifieo esoeruario en que nos va a
presentar su obr~, creandose por primera vez, como bien dijo Azorin, el paisaje en el arte literario. 74
.J:,
\
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R~cursos tecni~:

En El senor de Bembibre, al trat~r 1a naturaleza t encontramos semejanza eon el esti10 de Walter Scott, deb1do
a que ambos escritores incluyen la naturaleza como elemento importantlsimo de le. novela. Sin embargo, e1 punta de
Vista de uno y otro es distinto. Esta diferencla radlca en
I
la tecnlca empleada. Walter Scott ve la naturaleza objetivamente mientras que Gil y Carrasco 10. h~.ce sUbjetivamente.
Hay una comp1eta compenetracion entre los sentlm1entos de
~
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+os personajes y la naturaleza a traves de la obra de Gil
y Carra.sco. En el parrafo siguiente 10 comprobRmos:
"A la manera que el ~gua de los rios se tine (,~
de los diversos colores del oielo, asi el
espectaculo del mundo exterior reeibe las
tintas que el alma Ie co~unica en su alegria
o dolor. Los acerbos golpes que dona Beatriz
habia recibido y su retraimiento en el monasterio habian trocado la natural serenidad de
au alma en una melaneolia profunda, que estimulada por el mal, tendia sobre la oraeion
un velo opaco. Ante.s eran sus pensarnientos
un cristal rutilante que esmaltaba y daba vida y matices a todos los objetos al pareeer
mas despreclalbes, porque el arnor derramabR
en su im~ginaeion el tesoro de sus esperanzas
mas risuenas y ella, a au Vez, las vertia a
torrentes sobre las escenas que a SUB ojOB se
of reo ian , pero deshecho el eneanto y deshojadas las flores del alma. todo se h~bia oscureaido. El mundo, mirado desde las playas de
la soledad y al traves del prisma de las lagrima.s, solo tiene re78landores empanados y
frondosidad marchIta~
Otro aspeoto de la tecnica del a~tor e8 presentar a
los personajes principa.les por boca de atros t hacienda uso
de la etopeya. Los ~amos oonooiendo interiormente cuando
no sabemos de cierto como son flsicamente. au~que el ardor
puesto en la descrlpclori de las cualldades Morales nos va
lndioando que probablemente corren parejas con las fisi-'~'
cas:"es un caballero prinoipal a qulen todo el Mundo qulere
y estima en el pais por su nobleza y valor,,?6
Ya eon estas cualldades de ser principal, querido y
estimado; noble y valeroso, Gil y Carraseo nos ha brindado
una deseripoion que nos parece casl oompleta. pues para ser
querido y estimado se haec necesario que h~ya ganado este
personaje esos adjetlvos a virtud de aeeiones heehas a los
ojosdel publico que Ie hicieron acreedor a estos apel~ti-
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,vos. El autor ahonda en estos eonceptos por medio de un
eontraste con el conde de Lemus:" •••• se Ie queda muy
atras'" en. virtudes y bUenRS prendas,,77
{':ve oracio~ en la
. Br
que Ie tecnica del contraste va afianzande 0 afirmando
,
los conceptos que ya habla expuesto.
Tambien nos presenta a la protagonista por la mlsroa
I
tecnioa, por 10 que dicen otros de ella:" ••••• es humllde
como la tierra y earlnosa eomo un angel n78
El adjetivo humilde usado en la protagonista ha de
,
servlr de contraste. dada BU condlclon soclal. Opimamos
que luego de haber estado hablando lOB criados acerca de
estos personajes. y de s~ber por boca de ellos que son
nobles. al aplicar a dona Bea triz los com~eptos de "angel'
,
y "humllde". nos eonfirman en una observaclon heeha a
traves del estudio de esta obra, lit 10 oual haremos refe~,
renoia mas tarde. Este conoepto angelical 10 podemos
9bservar en la escena en quel.losl_protggo1l11stas se ven de
noche en 01 convento:
"Por fin. uria form:a blanca y 11gera aparec~10 en
el fonda oscuro del corD, y adelantandose rapida y
silenciosamente. presentd ~los ojos de Don Alvaro,
ya un poco habituado a las tinieblas, los contornos puros y airosos ••••• "79
.
G'il y Carrasco en su apasionamiento por dejar pintado~bien claro el retrato de los personajes principales,
oontinua, no vgcil~ndo en introducir una historieta en la
que indica el carRoter valeroso y encillo de don Alvaro.
,
Nos referimos al hecho narrado por Millan donde cuenta ,
como fue salvado y aconsejado:"Vamos. hombre. bien esta:
todo ellQ no vale nada', sosl/gate t Y calla 10 que ha pa80Esta historieta logra sacar la siguiente exclamasado~

,

~

..

I

~.

cion de parte del que tal parecia restaba meritos al pro-

pagonista, proclamando los de otro personaje:"Ah, buen cabaI
'
llero! Lleveme el diablo s1 una accien como esta no v;ale
- 81
casi tanto como el mejor condado de Espana:
I
Expresion que juzga Gil y Carrasco oomo sufieiente pa.'
ra termlnar con ella, hac1endolo tamblen
con el primer capitulo. Guya importanoia estribaba en hacer resaltar la etopeya.
•
E'n euantoa la prosopografla,
que un1da a lEt etopeya
nos han de dar el retrato completo, la introduce el ntor
hac1endo uso de elocuentes y hermosos adjet1vos:
"Don Alvaro era alto, gallardo y v1goroso. de un
moreno claro, ojos y cabellos castanos de f1sonomia ab1erta y noble, y sus fa.cciones de unaregu19r1d~d admirable •••• En una palabra: era ~ de
aquellos hombres que en todo descubrian las altas
prendas que Ie adornah.ny que, involutar1amente,
caut1van 18 atencion y simpatia de quien los
m1ra"~2

Hemos subrayado la frase tlEn una palabra u , debido a
que cons1deramos al &tutor desea 1nd1ear que podrla seguir
senalando caracterlstieas, Y. deseoso de eneontrar una palabra, escribe un breve parrafe que compara a Don Alvaro
con "uno de aquellos", entre los euales tal vez se encuentre el lector.
Exp11cado esto. volvemos al usc de las palabras"anget"
y "hum1lde", ap11cadas a Dona Beatriz. Estas son - e inten·
tan ser- las palabras que considera el autor mejor desoriben a la protagonista. Un ser humano, pero conllos atrlbuteB propios de algo celestial y perfecto, un angel •
.
La descripolon de dona Heatriz es mas corta y con una
..
observac1ori- que haee anter1ormente- que oonslderamos fuera
de lugar al no demostrar, lleg~.da la oeasion. esta oualldad:
"Era ella de estatura'aventajada, de proporeiones es- '
~

;-

'"

'.;'-
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r
beltas y regulares, blan&a de eolor, con ojos y
cabellos negros y un perfil griego de extraordinaria pureza. La expresi6n habitual de f1sonomla manlfestaba una dulzura angelical; pero en su
booa y en su frente, cualquier ~bservador mediano
huble7a podldo descubrir un caraoter apasionado
l energi_c...Q," 83
"
,
...... a1 la v101entan y tratan mal. solo Dios puede con.ellRtt84
I
/
Ahora bien. este oar~.eter energico es demostrado en
algunas cirounstanoias, tales como QuandQ dona Beatriz
.
,
habla eon el conde de Lemus exponiendole no le amaba y esperando de su eabal1erosidad no le pretenda.Al negarse
I
este, contesto:
I con una mirada propia de una
IlPues sabed- anadio
re~na ofendlda- que no es asi como se gana mi corazone Id eon Dies, y que el eie10 os guarde, porque
jamas nos volveremos a ver"85
Crey' Gil y Carrasco demostrar Gon estas pa1abras una
autoridad "propia de una reina Qfendida" yenergia suf11.,
ciente para "descubrir.indicios de un caraeter apas1onado
I
"
Y energico1
No 10 creemos, y atribuimos este defecto mas
bien a las lntrigas que va lntroduciendo en su'obra para.
retardar lo~ amores de don Alvaro y de dona Beatrlz, que
,
I
.
le obligaron a esa especie de oontrad1ccion que hallo en
las futuras vacilaciones de 1& protagonista. Tal es el
so de 1a hulda del eonvento, donde llegado el momento de- .
,
clsi~. pronuncia las siguientes palabras:"-Sl, don AlvaroI
oontesto ella, con aeento ap~gado y sin atreverse a alzar
1a vista ••••• 11 86
Ya no hay energia ni apas10namiento. Ya el acento es
Uapag~,do" y no se atreve a alzar 1a vista.
Es que Gil y
,.
Carrasco ha condenado estos amores, y en su empeno par alar
gar 1a obra, introduce una serie de sucesos que los ha de

ea-

65

lr pro1Qngando. T~les son la muerte fictlcla de don Alvaro, la muerte de la madre de dona Beatrl~. que antesle ha
pedido se ease con el conde de Lemus, y que a pesar de
los "lndicios de un earacter ap~slon~dQ y energieo", contesta:
I
"Venga el conde ahora mlsmo, y Ie dare mi mane en el
lnstante delante de vos!"87
I
I
nAsi sera, porque tal es la voluntad de mis padres
.
88
~n todo acorde con la mla propia"
I
Todo 10 anterior ha sido lndieado, eon el proposito
de senalar puntas d~biles en el retrato que nos pinta Gil
y Garrasco.
Merece subrayarse el sentimiento del paisaje, que mareha parejo con el esta·do pSieo16gico de las personas y con
I
el curso de la a6010n:
~~Entbnces
se presento' como un relrImpago a su lmaI
ginacion la idea de que la arremetida, concidamel)te falsa, de 1es enemigos, podria tener rela~ion eon ,.la lmpensada ausencia dp su ahijado.
La
ultima rafaga de vlento ~rrebato en aquel instante los vapores que todav1a quedaban h~cia la parte oriental del castillo, y la plataforma qued~
llumlnRda oon los rayos resplandeelentes ~ purislmas del sol" 89
I
I
Igualmente
llama
la
atenelon
en
la
deseripeion
del ~.
I
paisaje la teoniea del contraste: un paisaje agradable,
,
plaeentero, sirve de marco a la agitacion y dolor de los
personajes:
...... e lba cruzando aquellos pueblos y valles que
el viajero no se cansa de mirar. y que a semejante
hora estaban poblados con los cantares de infinltas
aves ••• cruzaban los aires bandadas de palomas toreaoes ••• y un pastor jovencillo iba tooandQ en una
flauta....
I
Sl don Alvaro llevare el animo desembarazado de las
angustias y sinsabores que de algun tiempo atras
aeibaraban sus horas, hubiera admlrado. sin duda,
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I

aque1 paisaje que t~ntas ~eoes habia cautivado du1oement~ sus sentidos en dias mas a1egres, pero ahora su unico deseo era llegar pronto Q1 castillo de
C'ornatel y hablar eon e1 cornendador Saldana, su alea1de"90
"E1 senor de Arganza no pudo menos de sentir el profundo contraste., que con los tormentas de su hij!*,
uniea formaba la calma de la Natura1eza"91
,
"IAa lozania misPla de l~s flores y la juventud pomposa de 1a NaturRleza forma ban en su alma do1oroso
,
contraste eon Is marehita flor de sus anos y su ~~
ex~nime juventud"92
It . '• • •nadle puCliera creer que en medio de su elarjdad
hublera de ecllpsarse una obra tan perfeota y hermosa"93
En sus descrlpclones de la naturaleza casi slempre le
faIts e1 sentldo de oolor, por eso no creemos posible conslderarlo un colorista, mas bien utlliza la luz y por eso,
ea comun encontrar termlnos como: sol, esplendor, vago,
resplandor, luz, purislmo etc. Ve la n::il.turaleza como alga vivo, bello. Y eontrario, a 10 que sucede en sus obras
en verso, en El senor de Bembibre, 1a naturalez~ no es un
refugio 0 co~suelo a su dolor.
En auanta a los personajes de la novela • no corresponden mucho a la realidad, son como el autor qulere que
sean. Algunos muy nobles y desprendidos otros exagerada';.;.
mente egoistas. Por esto, en ocasiones, la novela resul-·
ta algo monotona. Sin emb~rgo, los personajes secundarios
parecen mas reales, espeoialmente Cosmo Andrade. el gallego montanes que representa un tipo 0 mejor un hombre del
pueblo, consciente de su condicion social. Los personajes
realmente historicos como el rey Fernando IV. Rodrigo Ya~
ne~, condestliil.b1e de lliil. orden y el infante don Juan apareoen brevemente 0 de un modo Indirectd. Pedro Fernandez
, de Castro, conde de Lemus y el comendador Saldana tienen
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participaclon en la novela.
/
Logra G1l y Carrasco armonlzar la filosofia ind1v1duallsta del romant1cismo con los principios religiosos
de la Igles1a Catolica.
Resumiendo, utiliza y transforroa su material de
acuerdo con sus conv1cciones morales y religiosas. Por'
,
eso no hay desesperac10n en sus personajes.sino resignacion en sus sufrimientos. Su obra- repetimos- es cons i\ derada la mejor novela histor1ca de la literatura espanola y nos puede servir para llegar a comprender la lite/
". ratura romantica nuestra.
~ayor

,

,

~
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Conclusiones
\

I

I

pespuefl de estudiar a Enrique Gil y Carrasco podriaI
mos decir ,que su vida fue tranquila, sosegada y malancolica, cuyo unico punto oscuro radica en los problemas familiares a que hace referenc1a en varias ocaiones y que debieron afectarle profundamente.
Como individuo, fue sincero, amable y de naturaleza
,
mas contemplat1va que act1va. Produndamente patriotico,
I
J
I
I
evito, s1n embargo, toda discusion po11tica. Ten1a concienc1a de los graves problemas po11ticos de Espana, a la
I
I
que amo sinceramente. Buscaba para su patria la superac10n
I
artist1ca, tal vez para as1 compensar su deficiencia en poI
lit1ca.
,
Era indudablemente de U~ espiritu sonador, bondadoso
I
,
Y sentimental. Rbmantico decidido, un romant1co p~r natuI
,/
raleza, en el que es posible la compenetracion con una epoca que coincide con el en sentimientoso
I
Dio al romanticismo como escue1a literaria, la imagen
, _ /
de los campos en que transcurrio su ninez y que 1e valio el
I
titulo de "el poeta berciano", y e1 romanticismo a su vez 1e
I
_
dio la oportunidad de revivir los ensuenos, que la contem- .
, _ /
p1acion del paisaje en BU ninez y adolescennia hablan dejado en el.
7

"

I
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I

~us

gustos romanticos no Ie llevaron a los excesos en
I
que cayeron otros escritores ~omanticos. Podemos clasifi,
.
carlo como autor romantico. pero eso si. sin romper con
el pasado. no solo del Siglo de Oro, sino del siglo XVIII
o sea del neo-clasicismo.
I
Por los tem~s que trato no podemos considerarlo un
escritor religioso, sin embargo, es innegable que en toda
su obra se percibe un fondo religioso.
Es cierto que en algunas de sus obras encontramos algo de fatalismo, que posiblemente Ie vino de Byron 0 tal
vez de Espronceda. Pero en Gil los resultados son distintos, elabora ese fatalismo tratando de armonizarlo con los
,
,
principios de la fe catolica.
Por sus Poesias liricas, se le ha colocado entre los
,
po~tas secundarios de su epoca.
Ahora bien. no olvldemos
I
que G1l y Carrasco era melancolico por naturaleza y el
subjetivismo era innato en el. tan suyo, que es 10 que le
J
da mas valor como autor, l1ricoque a otros contemporaneos
suyos. Dentro de la lirica del romanticismo, 10 que ha
perdurado. hasta llegar a culminar en la poesia pura de
Juan R~ Jimenez es el subjetivlsmo, el sincero que encontramos en toda la. obra de Gil y Carrasco.
.'".
I
Sus ensayos criticos en general demuestran talento.
y su primer valor radica en que sirvieron para ilustrar
las tendencias de la nueva corriente ltteraria. Demostro"
"
en ellos, su interes por el ps.sado de su p~ltria y su preoI
cupacion por el porvenir.
I
Respecto a sus articulos de costumb:'es y v:iajes I se
I
/
observa que su mayor preocupacion es el detalle historico,
10 cual demuestra al interesarse en visitar todos los monu~
I
,
~entos, catedrales y lugares que tuvieran valor historico,
\

I

.

?O

I

.indicando nuevamente su predileccion por el pasado de EsJlA
na. Todos estos art{culos demMestran sus sentimientos
,
hacia la patria y en especial hacia Leon, su provincia.
/
Encontramos esto como algo muy caracteristico en toda su
obra.
En cuanto a la novela, . en El senor de Bembibr~., sin
duda alguna, su mejor obra literaria, nos demuestra que
I
para escribir una novela historica, es fundamental, no so~o el conocimiento de los hechos y personajes, sino tam/
bien del escenarlo. Ks cierto, que en su novela, tenemos
que admitir influencla de Walter Scott, sin embargo, es j
"'1
justo destacar su valor en la obra, que radica precisamen~
te en la originalldad al describir el palsaje, aspecto este, en el cual, no dudamos que lograra superar al notable
escrltor escoces.
En Gil y Carrasco se dan las condiciones necesarias
para llegar al fin senalado mas arriba, 0 sea la origlnalidad en la descripci~n del paisaje. esto es: a) conocimiento previo del palsaje que describe y b)identlficaci~n
I
espiritual con la region descrita. Leyendo la novela nos
compenetramos con el paisaje descrito de tal manera. que
a~n, si no conocieramos la existencia del lugar, no nos ~ue
I
/
I
..
daria duda de su realidad geografica, solo quien hubiera
/
vivido y amado un lugar, como sucedio a Gil y Carrasco con
I
el Bierzo, podria haberlo descrito tal como 10 hizo el. Es
prueba de ello, el hecho de que en sus numerosos viajes
por d1stintas reg10nes, al contemplar otras tierras, estaI
blecia comparaciones con e1 Bierzo, y s1 alguna de estas
,
tierras Ie atrae en demasia es precisamente por e1 recuerdo
que de la suya Ie trae. Logra Gil y Carrasco mediante sus
descripciones hacernos concocer panoramas que no han estado
"I

-:-

•• .,

~

-

71
' -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _......._ _ _ _ _ _u_'_ _ _ _ __

I

nuestros ojos. El sentimiento y la melanco11a oaraoteristioas del autor trasoienden a la novela prestandole singular enoanto.
Pooos esoritores pueden igualarsele en su faoilidad
para capturar una vista oon toda espontane1dad y expresarI
la grafioamente oon toda su fluidez. nega a tal oompenetraoion
el
" oon la naturaleza. que a veoes no sabemos qu1en es
I
protagonista t s1 el propio autor 0 s1 la naturaleza vivida.
\ que llevaba dentro de s1 mismo.
I
La naturaleza le va a servir de reoreaoion en su mundo
I
esplritual, respondera a su impulso interno y nunoa meraI
mente oomo oaraoter desoriptivo.
Puede oonsiderarsele un preoursor de la novela regioI
~
nalista. Lo oomprobamos no solo en la lirioa, sino en sus
I
artioulos de viaje y de oostumbres, siempre saturados p~r
sus sentimientos haoia su provinoia nativa.que fue la que
,
I
le dio la inspiraoion basioa, para desoribirnos de tal forma su pa1saje. que nos hioiera sentir la belleza del lugar
I
y aun mas despertar nuestro amor por el Blerzo.
~nte

,,;...
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